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ملخص

تعالج ىذه الدراسة مسألة إنكار النسخ عند الييكد كالدكافع العقدية ليذا المكقؼ؛ إذ يبلحظ أنيـ

 كلما كاف،ربطكا إنكاره بدعكل أنو يمزـ مف تجكيزه كصؼ اهلل تعالى بالجيؿ كالبداء أك العبث كالتناقض

 كاف،العيد القديـ يطفح بالنصكص التي تصؼ اهلل تعالى بالبداء كالجيؿ كتجكيز العبث كالتناقض عميو

.مف الضركرم البحث عف الدافع الحقيقي الذم يخفكنو مف كراء إنكاره

 رمػـ مػا جػاءىـ بػو مػف، كقػابمكه بالعػداء كالتكػذير حيث تبيف الد ارسػة أف الييػكد لمػا أنكػركا نبػكد محمػد

 أنكػػركا مبػػدأ نسػػخ الد ػ ار ع تأكيػػدان عمػػى مػػكقفيـ ىػػذا منػػو إذ لػػـ يكػػف مػػنيـ كمػػا كػػانكا،الػػدال ؿ كالمعج ػزان

 كمػػا يعرفػػكف أبنػػاءىـ إال أنيػػـ طعن ػكا فػػي نبكتػػو كد ػريعتو  كمػػع أنيػػـ كػػانكا يعرفػػكف محمػػدان،يزعمػػكف

،  كأنيػـ إنمػا يمػزميـ اتبػاع مكسػى،  مؤبػدد لػـ تنسػخ بدػريعة محمػد معتقديف أف دريعة مكسػى
 مػف ىنػا كػاف ال بػد، كالتحمػؿ مػف اتباعػو ككجػكر طاعتػو مما يعني لدييـ التنصػؿ مػف اإليمػاف بمحمػد

.مف مناقدة ىذه المسألة مناقدة عممية منطقية؛ لبياف كجو الحؽ كالصكار فييا

Abstract
This study investigates the motives behind the Jews' rejection and of the concept of
abolition which constitutes one of the fundamental features in Qur'an and in the sacred
books of the previous monotheist religions i.e. Judaism and Christianity. The Jews justify
their rejection of abolition by claiming that if it is accepted as a matter of belief, then it
implies that God should of necessity be accused of ignorance, imperfection, and
contradiction. The need for investigating abolition as a matter of belief in the holy scriptures
of the monotheist religions is justified on the basis of the fact the Old Testament contains
numerous texts which attribute to God such human qualities as incompetence and
ignorance, besides those claiming that God has granted the Jews the liberty to trifle with
him, and to contradict him. It is thus essential to explore the real motives that the Jews
harbor for their rejection of abolition.
The study concludes that the Jews have used their rejection of abolition as a means for
defending their rejection of Prophet Muhammad as a messenger of God, since he was not
a Jew by birth, and despite all the miracles, and all the proofs of his prophethood that he
confronted them with. Furthermore, despite their full knowledge that he is truly the
prophet of God, and despite the fact that they were as certain of his prophethood as they
were certain about the blood relationships between them and their children, they disputed
and denied his prophethood. Instead of believing in the prophethood of Muhammad
which they know to be perfectly true, the Jews favored to continue their claims in believing
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in the teachings which they believe Moses came with cl. Their claim of believing in what
was revealed to Moses as being eternal has been used by the Jews as a way for justifying
their rejection of Prophet Muhammad and for their refusal to follow his religion. This
study aims at investigating this issue in an attempt at distinguishing the facts and the
falsehoods that surround it.

املكذمة.

الحمد هلل رر العالميف ،كالصبلد كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف كمف سار عمى نيجو كتبعو بإحساف

إلى يكـ الديف ،كبعد:
فإف اإليماف برسؿ اهلل تعالى كأنبيا و جميعان ركف الزـ مف أركاف اإليماف باهلل تعالى؛ كاإليماف الحؽ باهلل تعالى يستكجر

منا تصديقيـ كطاعتيـ كتكقيرىـ كميـ؛ ألنيـ مرسميف مف عند اهلل تعالى بديف كاحد إلرداد الخمؽ إلى طريؽ الحؽ كصراطو
ِ
ِ ِِ
ِ
سو ُل ِب َما أ ِ
ق َب ْي َن
آم َن َّ
سمِ ِو ََل ُنفَِّر ُ
ُنز َل إِلَ ْي ِو ِمن َّرِّب ِو َوا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
آم َن ِبالمَّو َو َمََل ئ َكتو َوُكتُِبو َوُر ُ
الر ُ
ون ُك ٌّل َ
المستقيـ ،قاؿ تعالىَ  :
ِ
أَح ٍد ِّمن ُّرسمِ ِو وقَالُوا ِ
ير :ِٖٓ[البقرد] ،كأمر اهلل تعالى عباده المؤمنيف أف يقكلكا:
َ
َ
ُ َ
سم ْع َنا َوأَطَ ْع َنا ُغ ْف َار َن َك َرَّب َنا َوِالَ ْي َك ا ْل َمص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُنز َل إِلَ ْي َنا َوما أ ِ ِ ِ
آم َّنا ِبالمَّو َو َما أ ِ
يس ٰى َو َما
س َح َ
اق َوَي ْعقُ َ
وب َو ْاْل ْ
س َماعي َل َوِا ْ
يم َوِا ْ
وس ٰى َو ِع َ
َس َباط َو َما أُوِت َي ُم َ
َ
َ 
ُنز َل إلَ ٰى إ ْب َراى َ
ق ب ْي َن أ ٍ
الن ِبي َ ِ
أُوِتي َّ
ون :ُّٔ[البقرد].
سمِ ُم َ
َ
ُّون من َّرِّب ِي ْم ََل ُنفَِّر ُ َ
َحد ِّم ْن ُي ْم َوَن ْح ُن لَ ُو ُم ْ
َ
و
بمحمد  جعؿ دريعتو خاتمة الد ار ع السماكية ،كنظ انر إلى ككنو  آخر الرسؿ كخاتميـ
كلما ختـ اهلل تعالى النبكد
كرسالتو خاتمة الرساالن كآخرىا ،كاف ال بد مف أف يتكجو الخطار فييا لمناس كافَّة؛ حيث اتسمن دعكتو بالعمكـ كالعالمية

نبي إلى قكمو خاصة بدريعة
ث كؿ ٍّ
في الزماف كالمكاف لمعرر كالعجـ كالى قياـ الساعة ،في حيف كاف األنبياء قبمو ييٍب ىع ي
طي َّف أىح هد قىٍبمًي؛ ين ً
ن
ن بً ُّ
الر ٍع ًر ىم ًس ىيردى ىد ٍي ور ،ىك يج ًعمى ٍ
خاصة ،عف جابر  ،قاؿ رسكؿ اهلل " :أ ٍ
ص ٍر ي
يع ًط ي
ين ىخ ٍم نسا لى ٍـ يي ٍع ى ي ى
ً
يحمَّ ٍ ً
يمتًي أ ٍىدرىكتٍو الصَّبلدي ىف ٍميص ّْؿ ،كأ ً
ً
ين
طيي نا
ُّما ىر يج وؿ ًم ٍف أ َّ
ض ىم ٍس ًج ندا ىك ى
ىح ود قىٍبمًي ،ىكأ ٍ
يع ًط ي
ن ل ىي ا ٍل ىغىنا يـ ىكلى ٍـ تي ىح َّؿ أل ى
ى ي
ل ىي األ ٍىر ي
كر فىأىي ى
ي ى ى
َّ
الن ً
ن إًلىى َّ
اف َّ
امةن"(ُ) ،ككاف ال بد كذلؾ أف تتسـ دريعتو  بالكماؿ
ث إًلىى قى ٍك ًم ًو ىخ َّ
اس ىع َّ
النبً ُّي يي ٍب ىع ي
اصةن ىكيب ًعثٍ ي
الدفى ى
اعةى ،ىك ىك ى
كالدمكؿ لكؿ مناحي الحياد؛ ليتحقؽ فييا معنى صبلحيا لكؿ زماف كمكاف.

كالنتيجة المنطقية البلزمة لذلؾ ،أف تأتي دريعتو ناسخة لمد ار ع السابقة عمييا ،فإذا ثبن أنو  رسكؿ اهلل كخاتـ
ث
النبييف فبل يتصكر مجيء درع ناسخ لدريعتو؛ كلذلؾ ال يعد اإليماف بنبكتو  كافيان حتى يضاؼ إليو اإليماف بأف ما يب ًع ى
بو مف الدرع ناسخ لما كاف قبمو مف د ار ع األنبياء ،كأف دريعتو باقية خالدد لـ تيٍن ىسخ ،كتمؾ قضية أساسية في عقيدد المسمـ

ال يجكز تجاكزىا.

كقد خالؼ الييكد في ذلؾ حيث أنكركا نبكد محمد  كدريعتو َّ
ككذبكه رمـ كؿ الدال ؿ كالمعجزان التي جاءىـ بيا،
ِِ ِ
ِ
ِّق
صد ٌ
اء ُى ْم كتَ ٌ
اب ِّم ْن عند المَّو ُم َ
كأنكركا نسخ الد ار ع تأكيدان عمى مكقفيـ ىذا مف نبكد محمد  كدريعتو ،قاؿ تعالىَ  :ولَ َّما َج َ
ِ
ين :ٖٗ[ البقرد]،
ين َكفَُرواْ َفمَ َّما َج ُ
اءىم َّما َعَرفُواْ َكفَُرواْ ِب ِو َفَم ْعَن ُُ المَّو َعمَى ا ْل َك ِاف ِر َ
ون َعمَى الَِّذ َ
ستَ ْفِت ُح َ
لِّ َما َم َع ُي ْم َوَكا ُنواْ من قَْب ُل َي ْ
اء ُك ْم
كال مرك فيذا طبعيـ كديدنيـ مع أنبياء اهلل تعالى باالعتداء كالتكذير كاإليذاء ،إذ قاؿ اهلل تعالى منك انر عمييـ :أَفَ ُكمَّ َما َج َ
ون ِبآي ِ
ات المَّ ِو
ون :ٖٕ[البقرد] ،كقاؿ تعالى :إِ َّن الَِّذ َ
استَ ْك َبْرتُ ْم فَفَ ِريقًا َك َّذ ْبتُ ْم َوفَ ِريقًا تَ ْقتُمُ َ
ين َي ْكفُُر َ َ
س ُك ُم ْ
سو ٌل ِب َما ََل تَ ْي َوى أَْنفُ ُ
َر ُ
ين يأْمر َ ِ
ق وي ْقتُمُ َ َِّ
س ِط ِم َن َّ
ون َّ
الن ِ
اس فَ َب ِّ
شْرُىم ِب َع َذا ٍب أَلِ ٍيم :ُِ[آؿ عمراف].
النِبِّي َ
َوَي ْقتُمُ َ
ين ِب َغ ْي ِر َح ٍّ َ َ
ون ِبا ْلق ْ
ون الذ َ َ ُ ُ
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أهنية البحث واهلذف ميه.
إنكار النسخ عند الييكد ايتُّ ًخ ىذ كسيمة لمطعف في نبكد محمد  كدريعتو كاثارد الدبيان حكليا ،حيث جاء ىذا البحث
يلي ىجمّْي البعد العقدم في مسألة النسخ كعبلقتو القكية بركف اإليماف باألنبياء كالرسؿ عمييـ الصبلد كالسبلـ ،عمَّو يغطي

النقص الحاصؿ في بابو ،كليككف نمكذجان في مناقدة كتفنيد دبيان الطاعنيف في أدخاص األنبياء كالمنكريف لدعكاتيـ

بحجة اختبلفيا في جكىرىا أك التناقض فيما بينيا؛ كما يفعؿ الييكد الذيف ىيزعمكف تمسكيـ بدريعة مكسى  معتقديف
تأبيدىا ،كلكنيـ في الكقن نفسو ينكركف نبكد محمد  كدريعتو ،كلك كانكا حقَّان صادقيف في دعكاىـ النتيكا ضمنان إلى
و
بمحمد  كتصديقو بما جاء بو؛ ألنو جاء مصدقان لما بيف يديو مف التكراد كاإلنجيؿ.
اإليماف
الذراسات السابكة.

لـ أجد مف أفرد ىذه القضية ببحث أك دراسة يركز فييا عمى الدكافع العقدية مف إنكار النسخ في الد ار ع عند الييكد؛ إذ

إف أممر مف يتطرؽ ليذه المسألة ال يمتفن إلى البعد العقدم لمكقؼ الييكد منيا ،كانما يتناكلو في سياؽ الحديث عف خبلفان
الفقياء أك المفسريف فييا ،مع أف خبلؼ المسمميف مع الييكد ىك خبلؼ في األصكؿ قبؿ أف يككف خبلفان في الفركع.
ميهج البحث.

يعتمد البحث منيجان عمميان يجمع بيف النقد كالتحميؿ كالمقارنة كاالستنباط؛ كذلؾ بتحميؿ اآلراء كمقارنتيا بعد عرضيا ،ثـ

بياف األسس كالمنطمقان التي قامن عمييا كتكجيو النصكص المتعمقة بيا كمناقدتيا مناقدة عممية ،كؿ ذلؾ مع الحرص عمى

عرض أفكاره بأسمكر منطقي كاضح يتسـ بالمكضكعية كمراعاد األمانة العممية عند مناقدتيا ،األمر الذم كاف يقتضي
مف الباحث رد األفكار إلى أصحابيا كاالىتماـ بتكثيقيا مف مصادرىا بعد الرجكع إلييا مبادرد ال بكاسطة.

خطة البحث.

جاءن خطة البحث في مقدمة كخمسة مطالر كخاتمة ،عمى النحك اآلتي:

المقدمُ :كبينن فييا أىمية المكضكع كمبرران اختياره كالكتابة فيو ،مع تكضيح المنيج الذم اعتمده الباحث في دراستو.
التمييد :العبلقة بيف األنبياء في الديف كالد ار ع.
المطمب اْلول :مفيكـ النسخ ،كحقيقة مكقؼ الييكد منو.
المطمب الثاني :الدكافع العقدية لمكقؼ الييكد مف النسخ.
المطمب الثالث :مناقدة الييكد في إنكارىـ جكاز النسخ عقبلن.
المطمب الرابع :مناقدة الييكد في اعتقادىـ تأبيد دريعة مكسى .
المطمب الخامس :نبكد محمد  مف نصكص العيد القديـ.
الخاتمُ :كفييا أىـ النتا ج التي انتيين إلييا في البحث.

سا بلن اهلل العمي القدير أف يكفقنا لما يحر كيرضى ،إنو سميع مجير كباإلجابة جدير ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رر

العالميف.
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التنهيذ.

إف بياف العبلقة بيف األنبياء كالرسؿ في الديف كالد ار ع ضركرم؛ لبياف مكقؼ المؤمف الصحيح مف األنبياء

كالرسؿ -عمييـ الصبلد كالسبلـ ،-كمنطمؽ ميـ لفيـ طبيعة الدعكد التي جاءكا بيا كتحقيؽ اليدؼ كالغاية المندكدد مف بعثتيـ
ِّين ِع َ َّ ِ
اْلسََلم :ُٗ[آؿ عمراف] ،كقاؿ تعالى :ور ِ
َلم ِديًنا :ّ[الما دد]،
ض ُ
كاإليماف بيـ ،قاؿ تعالى :إِ َّن الد َ
يت َل ُك ُم ْاْل ْ
ََ
س َ
ند المو ِْ ْ ُ
كمف مطمؽ ىاتيف اآليتيف نعمـ أف الديف عند اهلل تعالى ىك اإلسبلـ الذم رضيو لعباده كبعث بو أنبياءه كرسمو -عمييـ الصبلد
كالسبلـ ،-كأمرىـ بتبميغو كدعكد أقكاميـ إليو.
كقد بيف اهلل تعالى لمناس أف محمدان  لـ يكف بدعان مف الرسؿ فيما جاء بو مف الديف؛ إذ لـ يأن بديف جديد كانما

جاء بديف اإلسبلـ الذم يبعث بو إخكانو األنبياء الذي ف سبقكه ،كأف اهلل تعالى درع ألمتو مف الديف ما بعث بو األنبياء مف
ص ٰى ِب ِو ُنوحا والَِّذي أَوح ْي َنا إِلَ ْي َك وما و َّ ِ ِ ِ ِ
ش َرعَ لَ ُكم ِّم َن الد ِ
َن
ِّين َما َو َّ
قبمو ،قاؿ تعالىَ  :
يس ٰى أ ْ
َْ
وس ٰى َو ِع َ
يم َو ُم َ
ََ َ
ً َ
ص ْي َنا بو إ ْبَراى َ
ِّين وََل تَتَفََّرقُوا ِف ِ
ِ
يو :ُّ[الدكرل] ،كالداىد مف ذلؾ ،أف جميع الرسؿ جاؤكا بديف كاحد ىك ديف اإلسبلـ الذم يقكـ
يموا الد َ َ
أَق ُ
عمى أساس التكحيد ،ليذا أنكر اهلل تعالى عمى الناس أف يتخذكا دينان ميره ،قاؿ تعالى :أَفَ َغ ْيَر ِد ِ
َسمَ َم
ين المَّ ِو َي ْب ُغ َ
ون َولَ ُو أ ْ
السماو ِ
ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ون :ّٖ[آؿ عمراف] ،كقاؿ تعالىَ  :و َمن َي ْبتَ ِغ َغ ْيَر ِْ
س ََلِم ِدي ًنا َفمَن
ض طَ ْو ًعا َو َك ْرًىا َوِالَ ْي ِو ُي ْر َج ُع َ
اْل ْ
َمن في َّ َ َ
ي ْقب َل ِم ْن ُو و ُىو ِفي ْاْل ِخرِة ِم َن ا ْل َخ ِ
ين :ٖٓ[آؿ عمراف].
اس ِر َ
َُ
َ َ
َ
كالسؤاؿ ،ما العبلقة بيف دريعة محمد  كد ار ع إخكانو األنبياء الذيف سبقكه؟ كقبؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ ال بد أف
أبيف أف دعكان األنبياء كانن تتضمف نكعيف مف التدريعان:

النوع اْلول :تدريعان خالدد ال تتغير باختبلؼ الزماف كالمكاف تدمؿ أصكؿ الديف كأركاف اإليماف كاألمر بفضا ؿ األخبلؽ

كالنيي عف ذميميا كىداية الناس إلى الصراط المستقيـ الذم يحقؽ ليـ الخير كالسعادد في الدنيا كاآلخرد.

والنوع الثاني :تدريعان مكقكتة بآجاؿ محدكدد تنتيي بانتياء كقتيا ،كىي المتعمقة بفركع األحكاـ التكميفية ذان الصبغة
المىنظّْ ىمةي لتصرفان الناس كعبلقان األفراد بخالقيـ أك
العممية مف العبادان كالمعامبلن التي تمثؿ التفصيبلن الجز ية ي
فيما بينيـ ،كلذلؾ قاؿ اهلل تعالى :لِ ُك ٍّل َج َع ْم َنا ِم ْن ُك ْم ِش ْر َع ًُ َو ِم ْن َياجاً :ْٖ[الما دد].
حيث تتفؽ دعكان األنبياء كتتدابو في الجانر األكؿ؛ نظ نار ألنو يمثؿ المقاصد العامة لمد ار ع السماكية الدالة عمى

كحدد مصدرىا بكصفيا حقا ؽ ثابتة ال تتغير كال يط أر عمييا نسخ أك تبديؿ ،حتى إذا تناسى الناس ذلؾ جاءن الدريعة
البلحقة تي ىذ ّْك ير بو كتؤكد عميو ،أما الجانر الثاني :فعمى النقيض مف الجانر األكؿ يبقى عرضة لمتغيير كالتبديؿ تبعان لتطكر
الحياد البدرية كمستجداتيا ،مما يعني اختبلؼ مصالح العباد كحاجاتيـ؛ ألف مصالح العباد تتغير بتغير األحكاؿ كاألزماف
كىذا يقتضي تغير األحكاـ تبعان لتغير المصالح ،لذلؾ كانن تختمؼ الد ار ع السماكية في األحكاـ كالتدريعان ،بحيث ييٍن ىس يخ
التدريع السابؽ ،كتأتي الدريعة البلحقة بما ىك أكفؽ باألكضاع الناد ة كالظركؼ الطار ة بحسر الزماف كالمكاف ،كلما
يب ًعث محمد  ككاف خاتـ النبييف كانن رسالتو خاتمة الرساالن كناسخة لكثير مف أحكاـ الد ار ع السابقة.
كال ننكر ىنا ،أف الد ار ع السماكية كميا صدؽ كعدؿ في جممتيا كتفصيبلتيا ،ك َّ
ؽ بعضيا ،كلكنو تصديؽ
ص ّْد ي
أف كميا يي ى
مف البلحؽ لمسابؽ مع اإلذف ببقا و كاستم ارره في حدكد ظركفو الماضية؛ ألف نسخ المتأخر لممتقدـ لـ يكف نقضان لو كال
إنكا انر لمحكمة مف تدريعو في إباف زمانو كانما كقكفان بو عند كقتو المناسر كأجمو َّ
المقدر(ِ)" ،كجممة القكؿ أف ديف اهلل تعالى

عمى ألسنة أنبيا و كاحد في أصكلو كمقاصده ،كىي تكحيد اهلل كتنزييو كاثبان صفان الكمػ ػاؿ لو ،كاإلخبلص لو في األعم ػاؿ،

 316ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الذراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع ( 1431 ،)3ه2018/و

4

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol14/iss3/13

Al-Fawaz: ????? ??? ?????? ??????? - ????? ????? Abolition and its motives form the Jews' Perspective; A critical study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الفواز

كاإليماف باليكـ اآلخر ،كاالستعداد لو بالعمؿ الصالح ،كأما الد ار ع فيي مختمفة"(ّ).

ً
الناس بعيسى ً
يـ
فعف أبي ىريرد  ،قاؿ " :أنا أكلى
ابف مر ى
(ْ)
يخكد األنبياء ىذه تقتضي أف نؤمف بيـ جميعان؛
احد"  ،كأ َّ
كدينيـ ك ه
دتَّى ،ي

األنبياء إخكده ًل ىع َّبلن ،أمياتييـ
في الدنيا كاآلخ ًرد ،ك
ي
ألنيـ مرسميف مف عند اهلل تعالى بديف ك و
احد كماية

كاحدد ،كمعنى الحديث :أف الدعكد إلى تكحيد اهلل كعبادتو كاإلخبلص لو كحده ال دريؾ لو ،ىك قدر مدترؾ بيف األنبياء في
دعكاتيـ ،كاف اختمفن د ار يعيـ كتباينن في فركع األحكاـ ،حيث دبو الرسكؿ  األنبياء باإلخكد ألر ،تأكيدان عمى اتفاقيـ
في الديف كالعقيدد التي تقكـ عمى أساس تكحيد اهلل تعالى كافراده بالعبادان كاالنقياد لو بالطاعان ،فعبر عما ىك األصؿ

المدترؾ بيف الكؿ باألر كنسبيـ إليو ،كعبر عما يختمفكف فيو مف األحكاـ كالد ار ع المتفاكتة باألميان(ٓ).

كبإدراؾ ىذه العبلقة بيف األنبياء فيما جاؤكا بو ،ينتظـ المنيج الحؽ في التعامؿ مع أنبياء اهلل تعالى دكف أف نفرؽ

الكمية حكؿ أصكؿ دعكاتيـ كفركع د ار عيـ التي جاءن؛ لتؤكد عمى حقيقة كاحدد أمركا
بيف أحد منيـ ،بؿ كتتضح الصكرد ٌ
ديء مير ذلؾ؛ فبسبر
بتبميغيا كحمؿ الناس عمى اإلذعاف ليا ،أال كىي الدينكنة هلل  كحده ال دريؾ لو ،كاف نسر إلييـ
ه
كمعنى.
تحريؼ الناس كتبلعبيـ بنصكصيا لفظان
ن

املطلب األول :مفهوو اليسخ وحكيكة موقف اليهود ميه.
أوَلً :مفيوم النسخ:

س ُخ المَّ ُو
النسخ لغُ :يطمؽ تارد بمعنى اإلبطاؿ كاإلزالة؛ كما يقاؿ :نسخن الدمس الظؿ إذا أزالتو ،كمنو قكلو تعالى :فََي ْن َ
ِ
َما ُي ْم ِقي َّ
نسخن الكتار ،أم :نقمن ما
آي ِات ِو :ِٓ[الحج] ،كيطمؽ تارد بمعنى :النقؿ كالتحكيؿ؛ كقكلنا:
الش ْي َ
ط ُ
ي
ان ثَُّم ُي ْحك ُم المَّ ُو َ
ون:ِٗ[
ق َعمَ ْي ُك ْم ِبا ْل َح ِّ
فيو بإثبان مثمو في مكاف آخر ،كمنو قكلو تعالىَ  :ى َذا ِكتَ ُاب َنا َي ْن ِط ُ
ستَ ْن ِس ُخ َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َممُ َ
ق إَِّنا ُكَّنا َن ْ
الجاثية] ،قاؿ ابف فارس" :نسخ؛ النكف كالسيف كالخاء :أصؿ كاحد ،إال أنو مختمؼ في قياسو ،قاؿ قكـ :قياسو :رفع ديء

آخركف :قياسو :تحكيؿ ديء إلى ديء"(ٔ) ،كأما معناه في االصطبلح فقد تنكعن ألفاظ العمماء
كاثبان ميره مكانو ،كقاؿ ى
في التعبير عنو ،كخبلصتيا عمى أنو :رفع حكـ درعي بدليؿ درعي مت ار وخ عنو(ٕ) ،أك ىك كما يقكؿ الدككاني" :رفع حكـ درعي
بمثمو مع تراخيو عنو"(ٖ).

كعميو :فقد يككف النسخ في أحكاـ الدريعة الكاحدد؛ بحيث تنسخ أحكاـ سابقة بأحكاـ الحقة ،كقد يككف بيف أحكاـ
دريعتيف؛ فتنسخ البلحقة منيما السابقة ،كالمعنى :إبطاؿ الحكـ السابؽ بالحكـ البلحؽ ديانة كتكميفان مف الدارع الحكيـ؛

مراعاد لتحقيؽ مصالح العباد كحفظيا ،فإذا كانن المصمحة ليـ في تبديؿ حكـ بحكـ كدريعة بدريعة كاف التبديؿ لمراعاد
ىذه المصمحة ،كلكال كركد الناسخ لكاف الحكـ باقيان مستم انر.

ثانياً :حقيقُ موقف الييود من نسخ الشرائع وحججيم:

يؤمف الييكد بأف كتابيـ المقدس معصكـ ،كثابن إلى األبد ،كمير قابؿ لمنقض ،كمع أف ىناؾ بعض االختبلفان بيف

فرؽ الييكد كطكا فيـ القديمة كالمعاصرد في ترتير أسفار الكتار المقدس أك االعتراؼ بقانكنية بعض األجزاء(ٗ) ،لكنيـ

يجتمعكف عمى أف التكراد كبلـ اإللو كتبيا حرفان حرفان كأكحى بيا إلى مكسى  ،كأف قيميا خالدد أزلية تنطبؽ عمى كؿ
العصكر ،كأف مكسى  جاء بدريعة مؤبدد لـ تنسخ ،يقكؿ مكسى بف ميمكف" :ككذلؾ قاعدد دريعتنا أنو ال يككف ميرىا
أبدان؛ فمذلؾ بحسر رأينا لـ تكف ثىـ دريعة كال تككف مير دريعة كاحدد كىي دريعة سيدنا مكسى"(َُ) ،كقاؿ في مقدمة درحو
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عمى المدناد" :القاعدد الثامنة :ىي أف التكراد مف السماء يعني مف عند اهلل؛ كذلؾ بأف يعتقد أف جميع ىذه التكراد المكجكدد
بأيدينا يكمنا ىذا ىي التكراد المنزلة عمى سيدنا مكسى ،كأنيا كميا مف العمي القدير أعني أنيا كصمن لو كميا مف قبؿ اهلل"،
كقاؿ في القاعدد التاسعة" :النسخ؛ كذلؾ أف ىذه دريعة مكسى ال تنسخ كال تأتي دريعة مف قبؿ اهلل ميرىا كال يزاد فييا كال
ينقص منيا ال في النص كال في التفسير"(ُُ).

و
بكجو عاـ؛ قالن الدمعكنية
كبنكا عمى ذلؾ إنكار كقكع النسخ في الد ار ع

(ُِ)

منيـ :باستحالة كقكع النسخ عقبلن

كسمعان ،كقالن العنانية(ُّ) :بجكازه عقبلن ،كأنكركا كقكعو سمعان؛ إذ لـ َّ
يتعد جكازه عندىـ اإلمكاف العقمي فقط ،ثـ انتقمن آراء
(ُٓ)

العنانية في الييكد الق ار يف عمكمان(ُْ) ،كأما العيسكية

فقد قالن :بجكازه عقبلن ككقكعو سمعان في مير دريعة مكسى ؛

كأنكركا أف تككف دريعة محمد  ناسخة لدريعة مكسى  مع اعترافيـ بنبكتو ،بدعكل أنو بعث إلى العرر خاصة ،كلـ
يكف لمناس كافة(ُٔ).

كيستطيع الباحث أف يمخص مكقؼ الييكد مف النسخ إجماالن في قسميف؛ قسـ أنكر جكازه عقبلن كلـ يجعمو ممكننا ،كقسـ

بل أك سمعنا ،كانما اتفؽ جميعيـ مع سا ر الييكد عمى أف
أجازه عقبلن كأنكر كقكعو سمعنا ،كأما العيسكية منيـ فمـ ينكركه عق ن
دريعة مكسى  مؤبدد لـ تنسخ.
محتجين لما ذىبوا إليو بما يأتي:

الحجُ اْلولى :قالكا :النسخ مستحيؿ عقبلن مف كجكه:

أوَلً :ألنو إما أف يككف لحكمة أك مصمحة لـ تكف ظاىرد لو تعالى مف قبؿ ثـ ظيرن فيمزـ تجكيز البداء عمى اهلل تعالى،
كاما أف يككف لغير حكمة أك مصمحة فيككف عبثان ،ككبلىما باطؿ ،فما أدل إلييما كىك القكؿ بجكاز النسخ كذلؾ يككف
باطبلن(ُٕ).

صَّيرهي مير مستمر ،فيمزـ مف ىن ٍس ًخ ًو أحد أمريف
ثانياً :كألف اهلل تعالى إما أف يككف قد عمـ الحكـ المنسكخ عمى أنو مؤبد ،ثـ ى
ً
صفيو بالجيؿ أك التناقض؛ ألف تأبيد الحكـ يقتضي بقاءه ،كال رير أف النسخ ينافيو ،كاما أف يككف ىعم ىموي
باطميف؛ ىك ٍ
مؤقتان فبل حاجة لنسخو؛ ألف المؤقن ينتيي بانتياء كقتو ،كعند وذ يككف ىن ٍس يخو تحصيؿ حاصؿ فيككف عبثان،
ككبلىما في حؽ اهلل تعالى باطؿ ،فما أدل إلييما كذلؾ يككف باطبلن(ُٖ).

ثالثاً :كألف النسخ يستمزـ اجتماع الضديف؛ ذلؾ أف األمر بالديء يقتضي أف يككف حسنان كطاعةن كمحبكبان هلل تعالى ،كالنيي
عنو يقتضي أف يككف قبيحان كمعصيةن كمكركىان لو تعالى ،فمك أمر اهلل بالديء ثـ نيى عنو ،أك أمر بو بعد النيي عنو،

الجتمعن ىذه الصفان المتضادد في الفعؿ الكاحد الذم تعمؽ بو األمر كالنيي ،كلك كاف كذلؾ لى يع َّد الحؽ باطبلن كالباطؿ
حقان ،كالطاعة معصية كالمعصية طاعة(ُٗ).

الحجُ الثانيُ :قالكا :مكسى  نبيان حقان باإلجماع منا كمنكـ كبالدال ؿ الدالة عمى صدقو في رسالتو ،كقد نقؿ عنو نقبل
ً ً
ً
ً
ً ًَّ
الر ّْ
ر إًل ًي يك يـ
ص ىايا َّ
متكات انر أنو قاؿ :في سفر التثنية" :الى تىًز ي
صكا مٍنوي ،لتى ٍحفىظيكا ىك ى
يدكا ىعمىى اٍل ىكبلىـ الذم أىىنا أيكصي يك ٍـ بًو ىكالى تيىنقّْ ي
يع ىكمًم ً
ً ً
ً ً
الَّتًي أىىنا أ ً
ًً ً
َّرًير لً َّمر ّْ
ان
يكصي يك ٍـ بًيىا"(َِ) ،كبما كرد فيو مف قكلو" :الس ىا
ر إًل ًيىنا ىكاٍل يم ٍعمىىن ي
ان لىىنا ىكلىبن ىينا ،إلىى األىىبد لىن ٍع ىم ىؿ ب ىجم ً ى
(ُِ)
ام ًر ً
ن إًلىى األىبًد"(ِِ) ،كجاء في سفر باركخ" :ى ىذا ًكتىار أىك ً
ً
ىذ ًه َّ
اهلل
يع ًة"  ،كفي سفر إدعيا :ى"كأ َّىما ىكًم ىمةي إًلى ًيىنا فىتىثٍيب ي
ى
الد ًر ى
ي ى
ًَّ
ك َّ
كف"(ِّ) ،كظاىره عمى أنو ال ناسخ لدريعتو ،كلك
يعةي الَّتًي إًلىى األىىبًد يك ُّؿ ىم ٍف تى ىم َّس ى
يف يي ٍي ًممي ى
كنيىا ىي يمكتي ى
ؾ بًيىا ىفمىوي اٍل ىحىيادي ىكالذ ى
الد ًر ى
ى
قيؿ بنسخيا لمزـ منو أف يككف كاذبا في خبره ،كىك محاؿ.
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تتمخص دكافع الييكد إلنكار النسخ بحسر ىذه الحجج كالدبيان :بتنزيو اهلل تعالى عف الجيؿ كالبداء كالعبث كالتناقض،
مع التأكيد عمى أف دريعة التكراد مؤبدد لـ تنسخ كال يجكز لييكدم أف يمتفن إلى ميرىا ،كالسؤاؿ :ىؿ صحيح أف تجكيز نسخ
الد ار ع يقتضي كصؼ اهلل تعالى بما ال يميؽ بجبللو حتى ننكره؟ كىؿ دريعة التكراد مؤبدد؟ كيقتضينا السمكؾ العممي قبؿ
مناقدة ذلؾ أف أقؼ في المطمر اآلتي مع الدكافع الحقيقية لمكقؼ الييكد مف النسخ كلماذا أنكركه.
املطلب الثاىي :الذوافع العكذية ملوقف اليهود مً اليسخ.

بناء عمى ما سبؽ بيانو ،يبدك لي أف إنكار النسخ عند الييكد لـ يكف ماية بحد ذاتو كانما كسيمة لغاية؛ كىك ما
ن
سأبينو تاليان في مناقدتيـ ،بحيث يمكف أف نجمّْي دكافع الييكد العقدية مف إنكار النسخ بما يأتي:
أوَلً :يرى الييود أن إنكار النسخ عندىم جاء تأكيداً عمى كمال اهلل تعالى وتنزيياً لو عن النقص؛ ألنو بحسر اعتقادىـ

يستمزـ العبث عمى الحكيـ العميـ باعتباره تحصيؿ حاصؿ ال لمصمحة ،أك يستمزـ التناقض باجتماع الضديف فينافي الحكمة؛
كىك ال دؾ نقص يجر تنزيو اهلل تعالى عنو ،كاذا كاف النسخ يقتضي ىذه المحاالن بحسبيـ يجر إنكاره ،كيبقى السؤاؿ
المحاالن عمى اهلل تعالى؟
قا مان :ىؿ صحيح يمزـ مف النسخ
ه
ديء مف ىذه ي

ثانياً :تنزيو اهلل تعالى عن البداء؛ حيث أنكروا النسخ لما يمزم منو وصف اهلل تعالى بالجيل :إذ يركف أف النسخ يقتضي
عدـ عممو بالديء حتى يككف ،مما يعني تجكيز الجيؿ عميو ،فيمزـ كصفو بالبداء ،كأصؿ البداء في االصطبلح" :عبارد

عف الظيكر بعد الخفاء"(ِْ) ،أك ىك ظيكر الديء كاستصكابو بعد خفا و ،كحصكؿ العمـ بو بعد أف لـ يكف معمكمان ،يقاؿ:

أم آخر أك تغيىَّر رأيي فيو عما كاف عميو ،كالمعنى :ندأ لي فيو
بداء :إذا أضر ي
بن عنو كظير لي فيو ر ه
بدا لي في األمر ه
أم جديد(ِٓ) ،كال يخفى ػ ػ في المحصمة ػ ػ َّ
أف ىذا كمو يرجع إلى العمـ كيستمزـ سبؽ الجيؿ بعكاقر األمكر كعدـ العمـ بما
ره
ُّ
كتجدد العمـ كالتغير فيو ،فمف الطبيعي أف يتغير
ستؤكؿ إليو قبؿ ظيكرىا ،كاذا كاف األصؿ في اإلنساف الجيؿ كالنقص
الرأم لديو كيتبدؿ عميو فتتغير تبعا لذلؾ أكامره كمراداتو؛ ألنيا تبع لعممو ،أما في حؽ اهلل تعالى فقد اتفؽ العمماء عمى أف
البداء بيذا المعنى مما ال يجكز عميو بحاؿ؛ ألنو كصؼ يكجر النقص كاهلل تعالى منزه عف جميع النقا ص ،كعممو دامؿ
محيط ال يعتريو الجيؿ كالنسياف  ،عما يصفكف.
ثالثاً :إنكار نسخ التوراة وادعاء تأبيدىا يحمل في طياتو رداً ضمنياً عمى المسممين في اعتقادىم أن التوراة اْلصميُ

فقدت ولم تعد موجودة؛ حيث يرل المسممكف أف المتداكؿ باسـ التكراد إنما ىك نسخة محرفة تعرضن لمتغيير كالتبديؿ عمى

أيدم البدر كلـ تبؽ عمى أصميا بؿ زيد فييا كأنقص منيا ،كيؤكد ىذا الدافع األصبلف؛ الثامف كالتاسع مف األصكؿ

اإليمانية التي كضعيا ابف ميمكف لمديانة الييكدية حيث يقكؿ فييما" :التكراد التي بيف أيدينا اليكـ ىي التي أكحى اهلل بيا إلى

مكسى"" ،كيجر اإليماف بأف جميع ما فييا مف اهلل كليس فييا زيادد مف البدر"(ِٔ).

رابعاً :القول بتأبيد شريعُ التوراة وادعاء عدم نسخيا؛ يعني كذلك تبرير وجود العقائد الباطمُ والمتناقضُ التي تخالف
العقل والنقل في نصوصيا؛ مما فسح المجاؿ كاسعان لمدراح كالمفسريف بإسقاط رؤيتيـ الدينية الدخصية عمى نصكص
بل
الكتار المقدس كالتبلعر في تفسيرىا ،كقد كاف؛ حيث ندأ في الفكر الديني الييكدم ظاىرد تأكيؿ النص الديني تأكي ن

رمزيان مجازيان في مقابؿ رفض التفسير الحرفي لنصكص التكراد ،معتبريف أف أم تعارض بيف العقؿ البدرم كالنص الديني
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إنما سببو؛ أخذ العباران بمقتضاىا الحرفي الذم ىك مف خصا ص السذج(ِٕ) ،كصاركا يعدكف القراءد الحرفية لنصكص العيد
القديـ في الكتار المقدس قراءده مرفكضة؛ إذ اليدؼ ليس تبياف الحقا ؽ بقدر استعماؿ االستعارد كالتدبيو الذم يجر أف
ال يبعد المتعاطي مع النص المقدس في العيد القديـ عف األىداؼ األساسية لمنص(ِٖ)؛ كال أحد يعرؼ الطريقة التي انتقؿ
بيا الكحي مف اهلل إلى النبي إال النبي نفسو ،كبذلؾ يككف المفظ عندىـ بدريان كالمعنى إلييان ،بحيث أعطي الحؽ لميي ان
الدينة أف تقكـ بتكجيو نصكص العيد القديـ تكجييان يخدـ أمراضيـ كسياساتيـ دكف الحاجة إلى إنكاره أك إلغا و باعتباره
عندىـ نصان مقدسان ثبن بالكحي.

خامساً :وييدفون من وراء إنكار النسخ كذلك نفي التعارض بين اْليمان بمعجزة موسى  وعدم اْليمان بمعجزة النبي

؛ رمـ ثبكن خرؽ العادد في المعجزتيف ،لذلؾ حاكؿ الييكد التغطية عمى ىذا التناقض بإنكار النسخ؛ ظنان منيـ أنو يكفي

لتبريره كالتسميـ بو ،قاؿ ابف ميمكف" :ألننا ال نؤمف بمكسى بسبر معجزاتو ،فبل ديء يجبرنا عمى إجراء مقارنة بيف معجزاتو

كمعجزان اآلخريف ،فمرد ثقتنا الراسخة كايماننا الثابن إلى األبد بمكسى ىك حقيقة أف أجدادنا إضافة لو أيضان ،سمعكا
الحديث اإلليي عمى سيناء ،...نحف ال نصدؽ عقا د مف يصنع المعجزان ،بالطريقة ذاتيا التي نثؽ بيا بحقيقة مكسى

معممنا ،كال مجاؿ لممقارنة بينيما"(ِٗ).

كال أدرم أم ثقة بدعكد نبي ستبقى ،إذا أىمؿ دليؿ النبكد كطريؽ ثبكتيا كىي المعجزان ،عممان بأف المعجزان ليسن

ىي المسمؾ الكحيد إلثبان النبكد ،كأنو ال فرؽ في قضية العقؿ بيف مكسى  كميره مف األنبياء إذا أتى ببرىاف ،فإذا
ثبتن نبكد محمد  بمثؿ ما ثبن بو نبكان األنبياء قبمو كبأعظـ مف ذلؾ ،يتبيف أف التكذير بنبكد محمد  مع التصديؽ
بنبكد ميره في ماية التناقض كالفساد ،كأنو ما مف طريؽ يعمـ بيا نبكد ميره إال كنبكتو  تعمـ بمثؿ تمؾ الطريؽ كبأعظـ
منيا ،فمك لـ تكف نبكتو كطريؽ ثبكتيا إال مثؿ نبكد ميره كطريؽ ثبكتيا ،لكجر التصديؽ بنبكتو كما كجر التصديؽ بنبكد
ميره ،فكيؼ إذا كانن نبكتو  ثابتة مف كجكه متعددد بالحس كالمعنى؟ كمعجزاتو داىدد عمى نبكتو إلى قياـ الساعة.
سادساً :ويتضمن أيضاً إنكار نبوة محمد  ورسالتو والطعن في شريعتو؛ مما يعني لدييـ التنصؿ مف تبعة طاعتو
كاإليماف بما جاء بو؛ األمر الذم يفسر لماذا ينكركف بددد كال يعترفكف بالفقران العديدد مف الكتار المقدس التي تدير إلى

نبكد محمد  ،كيعمنكف أنيا كاىية تنطكم عمى مغالطة كبيرد ،ك َّ
أف المرتديف مف الييكد أنفسيـ الذيف يخدعكف اآلخريف بيذه

الحجج ال يؤمنكف بيا ،كانما يفعمكف ذلؾ كيتظاىركف بو لكسر الحظكد في أعيف األميار عف طريؽ البرىاف بأنيـ يؤمنكف

بعبارد القرآف القا مة أف محمدان مذككر في التكراد ،كىك أمر بسببو أجبركا عمى اتيامنا بأننا بدلنا التكراد(َّ) ،كلعؿ ىذا ما

يمثؿ مكقفان عامان تجاه نبكد محمد  كدريعتو لدل فرؽ الييكد المتقدميف كالمتأخريف عمى اختبلؼ مذاىبيـ الفكرية كالدينية؛
ذلؾ َّ
أف اعترافيـ بنبكد محمد  كعمكـ رسالتو ييٍم ًزيميـ بكجكر طاعتو كاإلقرار بأف دريعتو ناسخة لدريعة مكسى ،
لذلؾ رفضكا مبدأ نسخ الد ار ع كحقيقة تبيف زيفيـ كتكدؼ عف تحريفاتيـ كأباطيميـ(ُّ).

سابعاً :وَل يخفى أن التمسك بأبديُ التوراة وانكار نسخيا ييدف كذلك إلى إنكار عموم رسالُ محمد  ،والطعن في
شريعتو وانكار خمودىا ونسخيا لغيرىا؛ إذ يرل بعضيـ كما كجدناه مف مذىر الييكد العيسكية ،الذيف قالكا :ال سبيؿ إلى

إنكار نبكتو ؛ ألف نبكتو ثبتن بالبراىيف كالمعجزان التي أيده اهلل تعالى بياَّ ،
كبدرن التكراد بمجي و ،كلكف أيضان ال سبيؿ
إلى القكؿ بعمكـ رسالتو؛ ألف ذلؾ يعني االعتراؼ بأف دريعتو ناسخة لدريعة مكسى  ،قاؿ ابف ميمكف" :كنقكؿ اآلف
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إنو أ ّْ
يكد لنا أنو لـ تبؽ في السماء دريعة أخرل يمكف أف تنزؿ الحقان ،بؿ لف تكجد دريعة إليية أخرل"(ِّ) ،كيقصد دريعة

أخرل مير دريعة مكسى .

كرد لمحجج القاطعة التي جاء بيا؛ ذلؾ
كال معنى لبلعتراؼ بنبكتو  مع إنكار عمكـ دعكتو؛ ألف ذلؾ تكذير لو ه
أف تسميميـ برسالتو  كاعترافيـ بأنو نبي مؤيد بالكحي كالمعجزان ييٍم ًزيميـ أف يصدقكه بكؿ ما جاء بو كمف ذلؾ إخباره

بعمكـ دعكتو ،أما أف يؤمنكا برسالتو ثـ ال يصدقكه فيما جاء بو فذلؾ تناقض كمكابرد منيـ ألنفسيـ؛ حيث دلن الدال ؿ
العقمية كالنقمية عمى أنو مبعكث إلى الناس كافة ،بؿ إلى الثقميف كليس إلى العرر خاصة ،كأنو خاتـ النبييف ال نبي بعده،

كدريعتو خالدد ناسخة لغيرىا مف الد ار ع كال ناسخ ليا ،كقد أخبر بذلؾ بحيث ال يحتمؿ التأكيؿ كأظير المعجزد عمى كفقو،
كديد كتابو المعجز بذلؾ قطعا(ّّ).

ثامناً :إن اعتقاد الييود بأن توراة موسى َ ل يمكن استبداليا أو تغييرىا ،يعبر عف بعد اجتماعي سياسي في الديانة
الييكدية ،كيعد مظي انر مف مظاىر صيامة العقيدد الييكدية صيامة أيديكلكجية تمثؿ ترجمة دينية لمنزعة العنصرية المتأصمة
في نفكس الييكد أينما كجدكا كحيثما كانكا كالتي تأبى عمييـ االنخراط في المجتمعان التي يعيدكف فييا ،كالغرض مف ذلؾ

الحفاظ عمى التماسؾ الداخمي لممجتمع الييكدم كاليكية الييكدية التي عمادىا الديف؛ حيث يحرصكف دا مان عمى خصكصيان
تميزىـ عف ميرىـ ،كما يقكؿ ابف ميمكف" :إننا ال نتبع د ار ع مير الييكد كال نتدبو بيـ في ممبسيـ كدعارىـ ...،كيجر أف

يككف اإلس ار يمي مختمفان كممي انز عف اآلخريف في ممبسو كفي سا ر أعمالو مثمما ىك مختمؼ عنيـ في عممو كآ ار و"(ّْ).

كبذلؾ ،ال يككف اعتقاد الييكد بأبدية التكراد كعدـ نسخيا مجرد أصؿ ديني إيماني كحسر ،بؿ ىك أصؿ سياسي

اجتماعي بامتياز ،في مكاجية ارتداد الييكد عف دينيـ كتأثرىـ باألكساط الثقافية كالدينية كالفكرية المغايرد ليـ في المجتمعان

التي كانكا يعيدكف فييا في فتران الدتان ،كيبدك أف الييكد يتقنكف فف استغبلؿ األزمان كتكجيو األحداث لخدمة عقيدتيـ

الدينية كاستراتيجياتيـ السياسية كاالجتماعية ،خبركا ذلؾ منذ كقكعيـ في السبي البابمي كفتران الدتان التي حمن بيـ ،لذلؾ

كانكا يؤكدكف ألتباعيـ دا منا أف ديانتيـ ىي الحؽ الثابن الذم ال يتغير ،كعمييـ التمسؾ بيا كعدـ االنفبلن منيا ميما أجبركا
عمى االرتداد عنيا.
كال دؾ أنو كاف ليذه األيديكلكجية دكرىا في رفع معنكيان الييكد كالدد مف عزيمتيـ ،كىك ما كاف يعبر عنو فيمسكؼ

الييكد ابف ميمكف ،بقكلو" :ال تجعمكا االضطيادان المتعاقبة أك تسمط العدك عميكـ أك ضعؼ دعبنا يرعبكـ فيذه التجارر
مصممة الختبارنا كتنقيتنا بحيث ال يتمسؾ بديانتنا كيبقى ضمف القطيع إال القديسيف كاألتقياء الذيف ىـ مف نسؿ يعقكر"(ّٓ)،

كىذا ما يؤكد سعي الييكد جاىديف إلى استثمار الديف استثما انر سياسيان لخدمة ييكديتيـ في مكاجية التياران الفكرية التي تغاير
تفكيرىـ العقدم أك تختمؼ معو ،كالظركؼ كاألحداث التاريخية التي مرن بيـ في و
آف معان ،كالنتيجة التي يريدكف أف ينتيكا إلييا
ىي ما دامن دريعة مكسى  مؤبدد لـ تنسخ كلف تنسخ؛ إذان ال يجكز لييكدم أف يمتفن إلى ميرىا أك ينفمن منيا ،كىذا

بالنتيجة كذلؾ يمثؿ دافعان نفسينا يرسخ مكقفيـ مف اآلخريف كاالنغبلؽ عمى الذان في التديف؛ فاإللو خاص بيـ كىـ دعبو
المختار ،بمو ما يكدؼ عف طبيعة نفسية خاصة مف طبا ع الييكد المتأصمة فييـ تقكـ عمى تزكير الحقا ؽ كتحريفيا.
ال.
املطلب الثالث :مياقشة اليهود يف إىكار جواز اليسخ عك ً
أوَلً :مناقشُ الشبيات التي انطمقوا منيا.

أما دبياتيـ في إنكار جكاز النسخ عقبلن عمى ما سبؽ بيانػ ػو في الحجة األكلى ،فتتمخص بقكليـ :النسخ مستحيؿ عقبلن؛
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إما لما يمزـ منو كصؼ اهلل تعالى بالجيؿ كالبداء ،أك لما يمزـ منو تجكيز العبث عمى الحكيـ العميـ بكصفو تحصيؿ حاصؿ
المحاالن
ال لمصمحة ،أك لما يمزـ منو اجتماع الضديف فيقتضي التناقض ،كالسؤاؿ :ىؿ صحيح يمزـ مف النسخ
ه
ديء مف ىذه ي
عمى اهلل تعالى؟.

أما الشبيُ اْلولى؛ فالتقسيـ فييا ناقص؛ كاألكلى أف يقاؿ :النسخ إما أف يككف لحكمة كانن معمكمة لو مف قبؿ ،أك

ظيرن لو بعد أف كانن خافية عميو ،أك لغير حكمة ،فإذا بطؿ الثاني كالثالث مف ىذه االحتماالن الستحالتيما في حؽ اهلل
تعالى تعيف األكؿ منيا؛ ألف نسخ اهلل تعالى ما داء مف أحكامو مبني عمى حكمة معمكمة لو لـ تكف خافية عميو ،ماية ما
في األمر أف مصالح العباد تتجدد بتجدد األزماف كتختمؼ باختبلؼ األدخاص كاألحكاؿ ،كأس ارره ىك ًح ىك يمو ال تتناىى كال
يحيط بيا سكاه ،فإذا نسخ حكمان بحكـ كاف لحكمة جديدد مير حكمة الحكـ األكؿ(ّٔ) ،قاؿ اآلمدم" :كاذا عرؼ جكاز

اختبلؼ المصمحة باختبلؼ األزماف ،فبل يمتنع أف يأمر اهلل تعالى المكمؼ بالفعؿ في زماف لعممو بمصمحتو فيو ،كينياه

عنو في زمف آخر؛ لعممو بمصمحتو فيو ،كما يفعؿ الطبير بالمريض حيث يأمره باستعماؿ دكاء خاص في بعض األزمنة،
كينياه عنو في زمف آخر بسبر اختبلؼ مصمحتو عند اختبلؼ مزاجو ،ككما يفعؿ الكالد بكلده مف التأدير لو كضربو في
زماف ،كالميف لو كالرفؽ بو في زماف آخر عمى حسر ما يتراءل لو مف المصمحة ،كليذا خص الدارع كؿ زماف بعبادد مير
عبادد الزمف اآلخر"(ّٕ).

كأما الشبيُ الثانيُ؛ فيقاؿ في الجكار عنيا :أنو قد سبؽ في عمـ اهلل تعالى أف الحكـ المنسكخ مؤقن ال مؤبد ،كلكنو عمـ

بجانر ذلؾ أف تأقيتو إنما ىك بكركد الناسخ ال بديء آخر ،كىذا ال يمنع النسخ بؿ يكجبو؛ ألف كركد الناسخ محقؽ لما في عممو
ال مخالؼ لو ،دأنو تعالى في األسبار كمسبباتيا كقد تعمؽ عممو بيا كميا ،فيككف النسخ بياف بالنسبة إلى اهلل تعالى ،رفع بالنسبة
إلينا(ّٖ) ،كال تناقض فيو" ،كانما التناقض في رفع الكجكر بعد تأبيده ،كما إذا قيؿ :الكجكر أبدان ثـ نسخ فيككف زماف ال كجكر
فيو ،كىذا ال نزاع في امتناعو ،كىك المراد بقكليـ :إف النسخ ينافي التأبيد ،كعميو يبتنى امتناع نسخ دريعتنا"(ّٗ).

الح ٍس يف كالقيٍب يح في األفعاؿ صفتيف ذاتيتيف (عقمييف) ،كالراجح أف
كأما شبيتيم الثالثُ؛ فقد بنكىا عمى اعتقادىـ بككف ي
الحسف كالقبح ليسا مف صفان األفعاؿ الذاتية حتى تككف صفة ثابتة فييا ال تتغير ،بؿ ىي تابعة لتعمؽ أمر اهلل بالفعؿ أك
نييو عنو ،كعمى ىذا يككف الفعؿ محبكبان كحسنان كطاعة هلل ما داـ مأمك انر بو مف اهلل تعالى ،كقد يككف الفعؿ نفسو قبيحان

كمعصية كمكركىا لو تعالى عندما يككف منييان عنو ،كبناء عميو ال يتحقؽ اجتماع الضديف في النسخ؛ ألف الكقن الذم يككف
فيو الفعؿ حسنان مير الكقن الذم يككف فيو قبيحان(َْ).

و
ديء كال قبحو في حكـ التكميؼ ،كانما ييتمقى ذلؾ التحسيف كالتقبيح مف مكارد
قاؿ الجكيني" :العقؿ ال يدؿ عمى يحسف
كصفة الز و
و
مة لو ،ككذلؾ القكؿ فيما يقبح ،كقد
الدرع كمكجر السمع ،كأصؿ القكؿ في ذلؾ :أف الديء ال ىي ٍح يس يف لنفسو كجنسو
الح ٍسف كالقيبح عند أىؿ الحؽ ال يرجعاف
بح مثمو المساكم لو في جممة أحكاـ صفان النفس ،فإذا ثبن أف ي
ىي ٍح يس يف في الدرع ما ىي ٍق ي
بالح ىس ًف ما كرد الدرع بالثناء عمى فاعمو ،كالمراد بالقبيح ما كرد الدرع بذـ فاعمو"(ُْ).
إلى جنس كصفة نفس،
ُّ
فالمعني :ى

كبالجممة :ال يترتر عمى النسخ ديء مف ىذه المحاالن التي عدكىا دكافعان إلنكار النسخ ،بؿ ال محظكر عقمي فيو،

ككؿ ما كاف كذلؾ فيك جا ز عقبلن؛ "ككيؼ يككف محظك انر عقبلن ،كنحف نداىد أف المصالح تختمؼ باختبلؼ األدخاص
كاألزماف كاألحكاؿ؛ فالطبير يأمر مريضو بتناكؿ الدكاء ما داـ مريضان ،ثـ ينياه عنو إذا دفي مف مرضو كعاد سميمان ،كالمربية

تقدـ إلى طفميا أخؼ األمذية مف لبف كنحكه دكف ميره ،فإذا ترعرع كدرج حرمن عميو المراضع ،ثـ انتقمن بو إلى مذاء مير
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المبف كنحكه ،كىكذا تنتقؿ بو مف الخفيؼ إلى الثقيؿ ،كمف الثقيؿ إلى األثقؿ ،تبعان لتدرجو في مدارج القكد كالنضج ،كالمعمـ

يتعيد تبلميذه الباد يف بأسيؿ المعمكمان ،ثـ يتدرج بيـ مف األسيؿ إلى السيؿ ،كمف السيؿ إلى الصعر ،كمف الصعر

إلى األصعر ،حتى يصؿ بيـ إلى أدؽ النظريان ،مقتفينا في ذلؾ آثار خطاىـ إلى السمك الفكرم كالكماؿ العقمي ،كذلؾ

األمـ تتقمر كما يتقمر األفراد في أطكار دتى ،فمف الحكمة في سياستيا كىدايتيا أف يصاغ ليا مف التدريعان ما يناسر

حاليا في الطكر الذم تككف فيو ،حتى إذا انتقمن منو إلى طكر آخر ال يناسبو ذلؾ التدريع األكؿ ،يح َّ
ؽ أف يصاغ ليا
تدريع آخر يتفؽ كىذا الطكر الجديد ،كاال الختؿ ما بيف الحكمة كاألحكاـ مف االرتباط كاإلحكاـ ،كلـ يجر تدبير الخمؽ
عمى ما نديده مف اإلبداع كدقة النظاـ"(ِْ).
ثانياً :النسخ َل يستمزم البداء.

اتفؽ العمماء عمى تنزيو اهلل تعالى عف البداء؛ ألنو كصؼ يكجر النقص كاهلل تعالى منزه عف جميع النقا ص ،كعممو

دامؿ محيط ال يعتريو الجيؿ كالنسياف  ،عما يصفكف ،كاذا كاف اهلل تعالى يفعؿ ما يداء كيختار بعممو السابؽ ،فم ػ ػ ػو
أف يأمر عباده بما يداء كينياىـ عما يداء في الكقن الذم يداء ،ال معقر لحكمو كال راد لقضا و ،كال ممزـ يمزمو برعاية
مصالح عباده.

(ّْ)

 ،بؿ إف الربط بيف النسخ كالبداء ال يقكـ عمى

كعميو ،فبل يستمزـ النسخ دي ان مف البداء أك الجيؿ في حؽ اهلل تعالى
الحكـ بكقن ثـ رفعو كاإلتياف و
و
ألج وؿ معمكـ كؿ ذلؾ يككف في عمـ اهلل تعالى منذ األزؿ ،كال
ببدؿ منو ى
أساس عممي؛ ألف تأقين ي

يتغير عمـ اهلل فيو قبؿ التدريع أك أثناءه أك بعد النسخ ،كما ينسخو اهلل تعالى مف األحكاـ كيثبتو إنما ىك عمى قدر المصالح ال
أنو يبدك لو مف األحكاؿ ما لـ يكف باديان ،كالبداء في ذلؾ لمبدر كليس هلل تعالى؛ ألف البدر ىـ الذيف ال يعممكنو إال بعد

كمعمكـ َّ
أف
حصكلو ،سيما كأف األمر بالديء في النسخ يككف في كقن ثـ النيي عنو يككف في كقن آخر كعمى كجو آخر،
ه
بداء إال عند اعتبار أمكر؛ أف يككف المكمؼ كاحدان ،كالفعؿ كاحدان ،كالكقن كاحدان ،كالكجو كاحدان ،ثـ يرد األمر
"البداء ال يككف ن
بعد النيي أك النيي بعد األمر ،كال بد مف اعتبار ىذه األمكر األربعة ،كلك تغاير كاحد مف ىذه األمكر األربعة خرج عف ككنو

بداء"(ْْ)؛ لذلؾ ال يمزـ مف تجكيز النسخ القكؿ بتجكيز البداء عمى اهلل تعالى؛ ألنو ال يعدك عف ككنو بيانان لمدد الحكـ األكؿ

عمى نحك ما سبؽ في عمـ اهلل تعالى كنقبلن لمعباد مف عبادد إلى عبادد كمف حكـ إلى حكـ لضرر مف المصمحة إظيا انر
لحكمتو ككماؿ ربكبيتو.

كبيذا ،يتبيف لنا أف إنكار نسخ الد ار ع عند الييكد بدعكل أف النسخ يمزـ منو القكؿ بالبداء ىك حجة باطمة ،كاف كاف

ظاىر كبلميـ أنيـ ييىنّْزىكف اهلل تعالى عف البداء كال يقكلكف بو؛ ذلؾ أنيـ ينسبكف إلى اهلل تعالى في كتبيـ ما ىك أدنع مف

القكؿ بالبداء؛ إذ جاء في أسفارىـ الكثير مف النصكص التي تنفي عممو تعالى بما يككف حتى يككف ،كيفيـ منيا صراحةن

نسبة البداء إليو(ْٓ) ،بؿ أدد منو؛ فقد كصفكا الرر جؿ كعبل بالجيؿ كالندـ كالتأسؼ عمى ما يصدر منو مف أفعاؿ ال يعمـ

عاقبتيا فيتراجع عنيا ،كىك ال دؾ مف تحريفاتيـ ،تعالى اهلل عما يقكلكف عمكان كبي انر ،كىناؾ نصكص كثيرد مف الكتار
المقدس تصكر الرر  بأنو يخطئ كيندـ في مكاضع كثيرد ال تعد كال تحصى؛ جاء في سفر التككيف" :كرأل اهلل َّ
كؿ ما
ٌ
ً
حسف جدنا"(ْٔ) ،فيؿ كاف اهلل تعالى يخمؽ كلـ يكف يعمـ أنما يخمقو حسننا أـ ال؟ حتى بدا لو بعد ذلؾ أف ما
ىك
عممو؛ فإذا
ه
ض ،كأ َّ َّ
ىف ىدَّر ً
اإلٍن ىسا ًف قى ٍد ىكثيىر ًفي األ ٍىر ً
الر ُّ
ر أ َّ
صُّكًر أى ٍف ىك ًار ىقٍمبً ًو ًإَّن ىما يى ىك ًدّْر هير
عممو حسف جدان ،كجاء فيو أيضان :ى"كىأرىل َّ
ىف يكؿ تى ى
ى
ض ً
ر أَّىنوي ىع ًم ىؿ ً
ر :أ ٍىم يحك ىع ٍف ك ٍج ًو األٍىر ً
اف ًفي األ ٍىر ً
الر ُّ
الر ُّ
اف الًَّذم ىخمى ٍقتيػ ػوي،
َّؼ ًفي ىقٍمبً ًو ،فىقىا ىؿ َّ
يك َّؿ ىي ٍكوـ ،فى ىح ًزىف َّ
ض ،ىكتىأىس ى
اإلٍن ىس ى
اإلٍن ىس ى
ى
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اليسخ عيذ اليهود ودوافعه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كر السَّم ً
اإلٍنساف مع بيا ًـ كىدبَّاب و
طيي ً
ن أّْىني ىع ًمٍمتييي ٍـ"(ْٕ).
ان ىك ي
اء ،ألّْىني ىح ًزٍن ي
ً ى ى ى ى ىى ى ى ى
ى
ر صٍمر َّ ً
ً ً
الر ُّ ً
ن ى ىذا َّ
ضبًي
كفي سفر الخركج :ى"قىا ىؿ َّ
كسى :ىأرٍىي ي
ر ىكًا ىذا يى ىك ىد ٍع ه ي ي
اآلف ٍاتيرٍكني لىي ٍح ىمى ىم ى
الد ٍع ى
الرقىىبة ،فى ى
ر ل يم ى
ً
ً
ر ًإل ًي ًو ،ىكقىا ىؿ :لً ىما ىذا ىيا ىر ُّ
الر ّْ
ؾ الًَّذم
كسى أ ىىم ىاـ َّ
ؾ ىعمىى ىد ٍعبً ى
ضيب ى
يصي ىّْر ى
ضَّر ى
ر ىي ٍح ىمى ىم ى
يما ،فىتى ى
ع يم ى
ىعمىٍي ًي ٍـ ىكأي ٍفنىييي ٍـ ،فىأ ى
ؾ ىد ٍعنبا ىعظ ن
ًً
َّ ً
ض ًمصر بًقيَّكود ع ًظيم وة كيود ىدًد ى و ً
ً
ىخرىجيـ بً يخٍب وث لًىي ٍقتيىميـ ًفي اٍل ًجىب ً
اؿ ،ىكيي ٍفنًىييي ٍـ
أٍ
ى ى ىى
ُّكف قىا م ى
ص ًري ى
يدد؟ ل ىما ىذا ىيتى ىكم يـ اٍلم ٍ
يٍ
يف :أ ٍ ى ي ٍ
ىخ ىر ٍجتىوي م ٍف أ ٍىر ً ٍ ى
عف ك ٍج ًو األىر ً ً
ً ً
يد ى ًَّ
ؾ ،ك ٍان ىدـ ىعمىى َّ
ن
الدّْر بً ىد ٍعبً ى
يـ ىكًا ٍس ىح ى
اؽ ىكًا ٍسىارًي ىؿ ىعبً ى
يف ىحمى ٍف ى
ض؟ ا ٍرًج ٍع ىع ٍف يح يم ّْك ىم ى
ؾ الذ ى
ٍ
ضبً ى ى ٍ
ؾ ،اي ٍذ يك ٍر إٍب ىراى ى
ىٍ ى
يع ًطي ىنسمى يكـ يك َّؿ ً
كـ السَّم ً
ن ىليي ٍـ :أي ىكثّْير ىن ٍسىم يك ٍـ ىكين يج ً
ىذ ًه األ ٍىر ً
كنيىا إًلىى األىىب ًد،
لىيي ٍـ ًبىن ٍف ًس ى
اء ،ىكأ ٍ
ن ىعٍن ىيا فىىي ٍممً يك ى
ض الَّتًي تى ىكَّم ٍم ي
ؾ ىكيقٍم ى
ٍ ٍ
ى
ر ىعمىى َّ
الر ُّ
الدّْر الَّ ًذم قىا ىؿ إًَّنوي ىي ٍف ىعميوي بً ىد ٍعبً ًو"(ْٖ).
فىىن ًد ىـ َّ
كفي سفر أخبار األياـ األكؿ" :كأرسؿ اهلل مبلكا عمى أكردميـ إلىبلكيا ،كفيما ىك ييمؾ رأل الرر فندـ عمى الدر،

كقاؿ لممبلؾ الميمؾ :كفى اآلف ،رد يدؾ"(ْٗ) ،كفي سفر صمك يؿ األكؿ" :ككاف كبلـ الرر إلى صمك يؿ قا بل :ندمن عمى
أني قد جعمن داكؿ ممكان؛ ألنو رجع مف ك ار ي كلـ يقـ كبلمي ،فامتاظ صمك يؿ كصرخ إلى الرر الميؿ كمو"(َٓ).

كفي سفر إرميا" :تارد أتكمـ عمى أمة كعمى مممكة بالقمع كاليدـ كاإلىبلؾ ،فترجع تمؾ األمة التي تكممن عمييا عف

درىا فأندـ عف الدر الذم قصدن أف أصنعو بيا ،كتارد أتكمـ عمى أمة كعمى مممكة بالبناء كالغرس ،فتفعؿ الدر في عيني
(ُٓ)
ر ،إًلىى اٍلكر ً
الر ُّ
اء
فبل تسمع لصكتي فأندـ عف الخير الذم قمن إني أحسف إلييا بو"  ،كفي نفس السفر" :أٍىن ًن تىىرٍكتًنًي ،ىيقيك يؿ َّ
ىى
ً ً
ن ًم ىف َّ
ام ًة"(ِٓ) ،كىكذا ،يتبيف لنا بكضكح أف القكؿ بالبداء في أصمو عقيدد ييكدية كما
ىم ُّد ىيًدم ىعمىٍي ًؾ ىكأ ٍ
يىًم يك ًؾ ،ىمًمٍم ي
الن ىد ى
س ٍرن ،فىأ ي
تنبئ بذلؾ أسفارىـ ،كليس مرضنا ىنا االستقصاء بؿ التمثيؿ(ّٓ).

فيذه النصكص تصؼ الرر َّ -
جؿ كعبل -بالجيؿ كأنو يخطئ كيندـ كيتأسؼ عمى ما يصدر منو مف أفعاؿ ال يعمـ

عاقبتيا فيتراجع عنيا ،كالسؤاؿ الذم يبتنى عمى ذلؾ ىك :ماذا يقكؿ الييكد الذيف ينكركف النسخ تنزييان هلل تعالى عف البداء في

ىذه النصكص ،كىـ ينسبكف إليو  ما ىك أدنع مف البداء؟ مما يؤيد ما ذىبن إليو أف ما يعمنكنو مف دكافع إلنكار النسخ
ليس ىك دافعيـ الحقيقي.
املطلب الرابع :مياقشة اليهود يف اعتكادهه تأبيذ شريعة موسى .

ماية ما يفيـ مف النصكص التي ذكركىا في الحجة الثانية ىك الحض عمى حفظ الدريعة كااللتزاـ بكصاياىا دكف
اإلدارد إلى أبديتيا ،كلعؿ ظاىر النصكص الثبلثة األخرل ُّ
أدؿ عمى المقصكد مف األكؿ ،كمع ذلؾ سكن عف مثؿ ىذا
ار كحقا ؽ خفية
االستدالؿ دراح الكتار المقدس ،قاؿ القس أنطكنيكس فكرم" :المعنى العاـ ليذا النص المقدس أف ىناؾ أسرنا
مف اختصاص اهلل كحده كليس لئلنساف أف يبحث فييا أك يفيميا ،كىناؾ أمكر أعمنيا اهلل لئلنساف ،يرل بعضيا في الككف

كفي حياتو اليكمية ،كأعمف لو بعضيا في كحيو المقدس؛ ليؤمف بيا كيعمؿ بمكجبيا تنفي نذا لكصايا اهلل كد ار عو"(ْٓ) ،كيستفاد أف
االحتجاج بيا ال يكفي لمداللة عمى المقصكد ،لما يأتي:

أوَلً :نقد ىذه النصوص من حيث السند والمضمون.

في رأم الباحث ال يصح االستناد إلييا في االحتجاج؛ ألف دعكل تكاترىا مكابرد؛ إذ ال يسمـ ما زعمكه مف أف التكراد لـ

تزؿ محفكظة في أيدييـ حتى يصح االستدالؿ بيا أك االستناد إلييا في االحتجاج؛ بؿ األدلة العقمية كالحسية متضافرد عمى أف
التكراد التي أنزلن عمى مكسى  لـ يعد ليا كجكد ،بؿ أصابيا كثير مف التغيير كالتبديؿ(ٓٓ).
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Al-Fawaz: ????? ??? ?????? ??????? - ????? ????? Abolition and its motives form the Jews' Perspective; A critical study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الفواز

كعمى فرض التسميـ بصحتيا جدالن ال يسمـ االستدالؿ بيا عمى المقصكد مف حيث المضمكف ،سيما كأف ىذه النصكص

و
ناسخا لعيد قديـ ،يمكف أف تعد أدلة قكية
تي ىع ىارض
بنصكص مثميا تدي بعدـ التأبيد ،بؿ كتتحدث صراحة عف عيد جديد يأتي ن
عمى الطابع المؤقن لمعيد القديـ؛ منيا:

الر ُّ
ر ،ىكأى ٍقطىعي ىم ىع ىبٍي ًن إً ٍسىارًي ىؿ ىك ىم ىع ىبٍي ًن ىيييكىذا ىع ٍي ندا
َّاـ تىأٍتًي ،ىيقيك يؿ َّ
ما كرد في العيد القديـ في سفر إرميا قكلو :ى
"ىا أىي ه
ً
يخ ًرجيـ ًم ٍف أىر ً ً
ًً
ً
ً ًَّ
ضتييي ٍـ،
ىجًد ن
ضكا ىع ٍيًدم فىىرفى ٍ
يف ىنقى ي
صىر ،ح ى
ضم ٍ
ٍ
يدا ،لىٍي ىس ىكاٍل ىع ٍيد الذم قىطى ٍعتيوي ىم ىع ىآبا ًي ٍـ ىي ٍكىـ أ ٍىم ىس ٍكتييي ٍـ بًىيدى ٍـ أل ٍ ى ي ٍ
ىجع يؿ ىد ًريعتًي ًفي ىد ً
ؾ األىي ً
الر ُّ
الر ُّ
اخمً ًي ٍـ ىكأى ٍكتييبيىا
َّاـ ،ىيقيك يؿ َّ
ىيقيك يؿ َّ
ر ،ىب ٍؿ ى ىذا يى ىك اٍل ىع ٍي يد الًَّذم أى ٍقطى يعوي ىم ىع ىبٍي ًن إً ٍس ىارًي ىؿ ىب ٍع ىد تًٍم ى
ى
ر :أ ٍ ى
(ٔٓ)
كف لًي ىد ٍعنبا" .
ليا ىك يى ٍـ ىي يك ي
كن ى
ىعمىى قيميكبً ًي ٍـ ،ىكأى يك ي
كف لىيي ٍـ إً ن

كىذا بحسر النص كعد مف اهلل بأف يقطع عيدان جديدان يختمؼ عف العيد الذم قطعو في جبؿ سيناء ،كيقتبس بكلس

الرسكؿ في رسالتو إلى العبرانييف عف إرميا ،قا بل" :ألنو يقكؿ ليـ ال مان ىكذا أياـ تأتي ،يقكؿ الرر :حيف أكمؿ مع بين

إس ار يؿ كمع بين ييكذا عيدا جديدا ،ال كالعيد الذم عممتو مع آبا يـ يكـ أمسكن بيدىـ ألخرجيـ مف أرض مصر؛ ألنيـ
لـ يثبتكا في عيدم ،كأنا أىممتيـ ،يقكؿ الرر :ألف ىذا ىك العيد الذم أعيده مع بين إس ار يؿ بعد تمؾ األياـ ،يقكؿ الرر:

أجعؿ نكاميسي في أذىانيـ ،كأكتبيا عمى قمكبيـ ،كأنا أككف ليـ إليا كىـ يككنكف لي دعبا"(ٕٓ) ،بؿ يقكؿ بكلس في رسالتو

صراحة" :فإذا قاؿ جديدان عتؽ األكؿ ،كأما ما عتؽ كداخ فيك قرير مف االضمحبلؿ"(ٖٓ).

ككذلؾ جاء في سفر المزامير" :اقسـ الرر كلف يندـ أنن كاىف إلى األبد عمى رتبة ممكي صادؽ"(ٗٓ) ،كفي سفر
زكريا :ى"ك ىكمّْ ٍموي قىا ًبلن :ى ىك ىذا قىا ىؿ ىر ُّ
الر ّْ
ر ،ىفييىك ىيٍبنًي
ن ىكىيٍبنًي ىىٍي ىك ىؿ َّ
ر اٍل يجينكًد قىا ًبلن :يى ىكىذا َّ
اس يموي ،ىكًم ٍف ىم ىكانً ًو ىيٍنيب ي
ص يف ٍ
الريج يؿ اٍل يغ ٍ
ً ً
ً
ً ً
َّ
ً
ً
الر ّْ
السبلىًـ ىبٍيىنيي ىما
كردي َّ
ىىٍي ىك ىؿ َّ
كف ىكاىننا ىعمىى يك ٍرسيّْو ،ىكتى يك ي
ر ،ىك يى ىك ىي ٍحم يؿ اٍل ىجبلى ىؿ ىكىي ٍجم يس ىكىيتى ىسمطي ىعمىى يك ٍرسيّْو ،ىكىي يك ي
كف ىم يد ى
ًكمىٍي ًي ىما"(َٔ) ،حيث تذكر النبكءد أف المسيح ىك كاىف عمى رتبة ممكي صادؽ ،بمكجر دريعة مكسى ،ال بد أف يككف الكينة
ًً
ً
ً
يف
ُّكف يم ٍجتىمع ى
اف اٍلفىّْريسي ى
يما ىك ى
مف سبط الكم ،لكف النبكءد تذكر أيضان أف المسيح سيككف سميؿ داككد مف سبط ييكذا ،ى"كف ى
كف ًفي اٍل ىم ًسي ًح؟ ٍاب يف ىم ٍف يى ىك؟ قىاليكا لىويٍ :اب يف داككد"(ُٔ) ،كمف ثـ إذا كاف المسيح كاىنان ،كلكف مف
ىسأىلىيي ٍـ ىي يسكعي قىا بلن :ىما ىذا تىظيُّن ى
سبط ييكذا ،فبل بد مف أف اهلل تعالى كاف قد أدار منذ البدء أف يغير دريعة مكسى .

كتناقش رسالة بكلس الرسكؿ إلى العبرانييف ذلؾ بكضكح؛ حيث جاء فييا " :ىفمىك ىكاف بًاٍل ىكيين ً
م ىكما هؿ  إًًذ َّ
ر
كن اٌل ى
الد ٍع ي
ٍ ى
ى
بل ًك ّْ ى
ً
ً ً
ىف يقيكـ ىك ً
ً
ً
ً
ىخ ىذ َّ
كف؛
اد ى
صى
اى هف ى
أى
كس ىعىمٍيو  ىما ىذا ىك ىانن اٍل ىح ى
ؽ؟ ىكالى يي ىقا يؿ ىعمىى يرتٍىبة ىى يار ى
آخ ير ىعمىى يرتٍىبة ىمٍمكي ى
ام ى
الن ي
اجةي ىب ٍع يد إلىى أ ٍ ى ى
كس أيضان؛ أل َّ ًَّ
ً
كن ،ىفبًالضَّر ً ً
ام ً
آخىر لى ٍـ ييبلى ًزٍـ
اف ىد ًري نكا ًفي ًسٍب وط ى
ألَّىنوي إً ٍف تى ىغي ىَّر اٍل ىكيىين ي
ىف الذم ييقىا يؿ ىعٍنوي ى ىذا ىك ى
ي ى
كرد ىيص يير تى ىغيهُّر ل َّمن ي
ىف ربىَّنا قى ٍد طىمىع ًم ٍف ًسٍب ًط ييكىذا ،الًَّذم لىـ يتى ىكمَّـ عٍنو مكسى ىدٍينا ًم ٍف ًجي ًة اٍل ىكيين ً
ً
أ ً
ؾ أى ٍكثىير
كن ،ىكذلً ى
ى
ٍ ى ٍ ى ي ي ى
ى
ى
ىي
ىح هد مٍنوي اٍل ىم ٍذىب ىح ،فىًإَّنوي ىكاض هح أ َّ ى
ى
َّة جسًدي و
آخر ،قى ٍد صار لىٍيس بًحس ًر ىنام ً ً و
ً
ً ً ً
َّة ،ىب ٍؿ بً ىح ىس ًر
اد ى
صى
ض ن
يك ي
كحا أيضان إً ٍف ىك ى
كس ىكصي ى ى
ىى ى ىى
اف ىعمىى دٍبو ىمٍمكي ى
كـ ىكاى هف ى ي
ي
ؽ ىيقي ي
صي ً
صير إًٍبطىا يؿ اٍلك ً
ً
ً ً
ً
ً
ىج ًؿ
قيَّكًد ىحىي واد الى تىيزك يؿ؛ ألَّىنوي ىي ٍديى يد أَّىن ى
اد ى
صى
َّة السَّابًقى ًة ًم ٍف أ ٍ
ؾ :ىكاى هف إًلىى األىىبد ىعمىى يرتٍىبة ىمٍمكي ى
ؽ ،فىًإَّنوي ىي ي
ى
ض ٍعًفيىا ىك ىع ىدًـ ىن ٍف ًعيىا"(ِٔ).
ى
فإذا كاف الكينكن البلكم كافينا لتمبية احتياجان اإلنساف ،فمماذا كعد اهلل بإقامة كاىف مختمؼ؟ كالخبلصة المستفادد مف

ىذا كمو :أف عباران العيد القديـ نفسو تدؿ عمى أف اهلل تعالى لـ يقصد لدريعة مكسى  أف تككف دا مة أك مؤبدد كما
و
يدعي الييكد ،كىذه إدارد صريحة بحسر النصكص كتكضيحاتيا عمى أنيا ستستبدؿ يكمان ما و
جديد ،كالمستفاد:
بعيد آخر
ٌ
عدـ أبديتيا.
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اليسخ عيذ اليهود ودوافعه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانياً :وقوع النسخ في شريعُ موسى  ينافي أبديتيا.

إف مف يتدبر دريعة مكسى  سينتيي حتمان إلى اإلقرار بكقكع النسخ فييا ،كال دؾ أف الكقكع أقكل أدلة اإلمكاف؛

ألنو يستمزـ الجكاز كزيادد ،كمف دكاىد كقكعو :الجمع بيف األختيف كاف مباحان في عيد يعقكر ؛ إذ ىج ىمع بيف لي ة كراحيؿ
(ّٔ)
يختًيا ًلتى يككف ضَّردن معيا ًفي أىثٍىن ً
اء
ى ى ىىى
ككانتا أختيف  ،ثـ صار حرامان في دريعة مكسى  ،إذ جاء فييا" :الى تىتىىزَّكًج ٍامىأرىدن ىعمىى أ ٍ ى
ىحىي ًاد ىزٍك ىجتً ىؾ"(ْٔ) ،كالزكاج باألخن كاف جا انز في عيد آدـ  ،مع مراعاد اختبلؼ البطكف ،كذلؾ إقامةن الختبلؼ البطكف
مقاـ اختبلؼ اآلباء كاألميان ،ثـ حرـ في دريعة مكسى  ،)ٔٓ(بؿ بإجماع أىؿ الد ار ع كميا مف الييكد كالنصارل

عمة أبيو
العمة ن
مباحا قبؿ نزكؿ التكراد بدليؿ ما جاء في التكراد مف أف يككابد أـ مكسى  كانن ٌ
كالمسمميف ،ككاف زكاج ٌ
ً
ً
يف
عمراـ ،جاء في سفر التككيف :ى"تىىزَّك ىج ىع ٍمىرياـ ىع َّمتىوي ييك ىك ىاب ىد فىأٍىن ىجىب ٍ
كسى ،ىكقى ٍد ىع ى
اش ىع ٍمىرياـ مىةن ىك ىسٍبعان ىكثىبلىث ى
ن لىوي ىىير ى
كف ىكيم ى
(ٕٔ)
(ٔٔ)
ؾ"  ،فإذا لـ تكف
ؾ ًإَّنيىا ىع َّمتي ى
ن أىبًي ى
ىسىنةن"  ،كىك مما ينسخ بالتحريـ بعد ذلؾ بدليؿ ما جاء في سفر البلكييف" :الى تىتىىزَّك ٍج أ ٍ
يخ ى
محرمة ،كىذا محاؿ عقبل كمما ال يسمح بو
ىذه الصكر مف الزكاج مباحة في تدريعان ما قبؿ مكسى  لكانن عبلقان ٌ
ىح هد ًم ٍف يذّْريَّتً ًو ىحتَّى
اهلل تعالى عمى األقؿ بالنسبة لذريان األنبياء كالصالحيف ،إذ تؤكد التكراد في قكليا" :الى ىي ٍد يخ ًؿ ٍاب يف ًزننى ىكالى أ ى
ً ً
اٍل ًج ً
الر ّْ
ر"(ٖٔ) ،أ َّف جماعة الرر ال يدخميا مير أنقياء العرؽ كأطياره.
اع ًة َّ
يؿ اٍل ىعاد ًر في ىج ىم ى

صىنعي عم هؿ ،كأما
ككاف العمؿ في السبن مباحان قبؿ مكسى  ،ثـ يحّْرىـ في التكراد كما في سفر الخركج" :ستة أياـ يي ٍ
اليكـ السابع ففيو سبن عطمة مقدس لمرر ،كؿ مف صنع عمبل في يكـ السبن يقتؿ قتبل"(ٗٔ) ،كال ينكركنو ،كفي سفر
التككيف؛ أف اهلل تعالى قاؿ لنكح عند خركجو مف السفينة" :كؿ دابة حية تككف لكـ طعاما كالعدر األخضر دفعن إليكـ
(ُٕ)

(َٕ)
حرـ كثي انر مف الدكار عمى أصحار الد ار ع مف بعد نكح كمنيـ مكسى نفسو
الجميع"  ،ثـ اعترفكا بعد ذلؾ بأف اهلل َّ
ادوا َحَّرْم َنا ُك َّل ِذي ظُفُ ٍر َو ِم َن ا ْل َبقَ ِر َوا ْل َغ َنِم َحَّرْم َنا َعمَ ْي ِي ْم
ين َى ُ
؛ بؿ نجد في الق ػ ػرآف الكريـ قكلو تعالىَ  :و َعمَى الَِّذ َ
َّ
ون :ُْٔ[األنعاـ].
اختَمَطَ ِب َع ْ
ورُى َما أ َِو ا ْل َح َو َايا أ َْو َما ْ
ُ
ظٍم َذِل َك َجَزْي َن ُ
ص ِادقُ َ
اى ْم ِب َب ْغِي ِي ْم َوِاَّنا لَ َ
وم ُي َما إَِل َما َح َممَ ْت ظُ ُي ُ
ش ُح َ

ككاف الطبلؽ مباحان عند الييكد(ِٕ) ،ثـ جاءن دريعة عيسى  بتحريمو ،كلـ تي ًحمُّو إال بسبر الزنا ،كعندما سأؿ بنك
إس ار يؿ عيسى  ،لماذا أكصى مكسى أف تعطى كتار طبلؽ فتطمؽ؟ قاؿ ليـ" :إف مكسى مف أجؿ قساكد قمكبكـ أذف لكـ
أف تطمقكا نساءكـ ،كلكف مف البدء لـ يكف ىكذا ،كأقكؿ لكـ :إف مف طمؽ امرأتو إال بسبر الزنا كتزكج بأخرل يزني ،كالذم

يتزكج بمطمقة يزني"(ّٕ) ،ككذلؾ الختاف كاف كاجبان في دريعة مكسى  ،بقكلو" :ىذا ىك عيدم الذم تحفظكنو بيني كبينكـ،
كبيف نسمؾ مف بعدؾ :يختف منكـ كؿ ذكر"(ْٕ) ،ثـ جاء النيي عنو في رسالة بكلس إلى أىؿ ركمية(ٕٓ).

فيذه بعض دكاىد النسخ التي كردن في التكراد(ٕٔ) ،ال مجاؿ إلنكار أنيا نسخ كاف لـ يسمكىا بذلؾ؛ ألف النصكص في
القضية الكاحدد منيا تتعارض بيف حكميف متناقضيف ال يمكف الجمع بينيما أحدىما حبلؿ كاآلخر حراـ ،مما يمزـ منو بطبلف

أحدىما كاستمرار العمؿ باآلخر ،كىك ما يثبن بحؽ أف النسخ جا ز عقبل؛ بؿ كاقع في دريعتيـ فعبلن سكاء في أحكاـ د ار ع

سابقة ينسخن بدريعة مكسى  ،أك ىن ٍس يخ أحكاـ في دريعة مكسى بأحكاـ كردن في دريعة عيسى  ،بحيث ال يبقى
معنى إلنكاره ،كال يمكف لمعاقؿ إال أف يي ىسمّْ ىموي ،األمر الذم يتنافي مع القكؿ أك االعتقاد بأبديتيا ،كال ينكر مفسرك الكتار
ن
(ٕٕ)
كب ّْدؿ .
المقدس ذلؾ عندما يتناكلكف ىذه النصكص بالدرح كالتكضيح ،بؿ يسكتكف أك يعترفكف بأنو كاف ثـ يميّْر ي
كالسؤاؿ :إف لـ يكف ىذا نسخان فماذا يككف؟ فإف اعترفكا بكقكعو ناقضكا أنفسيـ َّ
ككذبكا قكليـ ،كاف أنكركىا لزميـ

االعتراؼ بكجكد التحريؼ في التكراد ،كاف قالكا :يحتمؿ ذلؾ أف يككف مقيدان بظيكر الدريعة البلحقة ،فبل يككف نسخان بيذا
 326ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الذراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع ( 1431 ،)3ه2018/و

14

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol14/iss3/13

Al-Fawaz: ????? ??? ?????? ??????? - ????? ????? Abolition and its motives form the Jews' Perspective; A critical study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الفواز

االعتبار ،قيؿ :األصؿ عدـ التقييد ،كاف َّادعكا أنو كاف مقيدان في عمـ اهلل تعالى ،قمنا :ىذا ىك عيف النسخ الذم تنكركنو؛ ألف

اهلل تعالى إذا أمر بالفعؿ مطمقا فيك عالـ بأنو سينسخو في كقن نسخو ،كتقييده في عممو ال يخرجو عف حقيقة النسخ ،فيمزميـ
عند وذ االعتراؼ بكقكع النسخ بيف الد ار ع ،كال يمكف ليـ أف يقكلكا :إف النسخ حاصؿ إال في دريعة مكسى ؛ ألف ذلؾ
محض التحكـ الذم ال دليؿ عميو ،بؿ الدليؿ مف العقؿ كالنقؿ عمى خبلفو كما رأيناه.
ثالثاً :إنكار عموم بعثُ محمد  مع القول بنبوتو تناقض وتكذيب لو.

حيث أنكر العيسكية مف الييكد عمكـ بعثة محمد  ،كقالكا :ال سبيؿ إلى إنكار نبكتو ؛ ألف نبكتو ثبتن بالبراىيف

كالمعجزان التي أيده اهلل تعالى بياَّ ،
كبدرن التكراد بمجي و ،كلكف أيضان ال سبيؿ إلى القكؿ بعمكـ رسالتو؛ ألف ذلؾ يعني
االعتراؼ بأف دريعتو ناسخة لدريعة مكسى .

كتبقى دعكاىـ مقصكرد عمى منع نسخ دريعة مكسى بدريعة محمد  ،كالمفيكـ أنيـ يجكزكف نسخ الد ار ع سمعنا

فيما عدا ىذه الصكرد(ٖٕ) ،كقد سبؽ بياف كقكعو في دريعة مكسى  ،كابطاؿ أنيا مؤبدد ،بحيث ال تبقى لدعكاىـ قيمة؛

ألف تسميميـ برسالتو  كاعترافيـ بأنو نبي مؤيد بالكحي كالمعجزان ييٍم ًزيميـ أف يصدقكه بكؿ ما جاء بو ،كمف ذلؾ إخباره
بعمكـ دعكتو ،أما أف يؤمنكا برسالتو ثـ ال يصدقكه فيما جاء بو فذلؾ تناقض كمكابرد منيـ ألنفسيـ؛ حيث دلن الدال ؿ
العقمية كالنقمية عمى أنو مبعكث إلى الناس كافة ،بؿ إلى الثقميف ال إلى العرر خاصة ،كأنو خاتـ النبييف ال نبي بعده،
كدريعتو خالدد ناسخة لغيرىا مف الد ار ع كال ناسخ ليا ،كقد أخبر بذلؾ بحيث ال يحتمؿ التأكيؿ كأظير المعجزد عمى كفقو،

كديد كتابو المعجز بذلؾ قطعا(ٕٗ).

كبالجممة :فإف حياتو  منذ بعثتو كحتى كفاتو كميا داىدد عمى عمكـ رسالتو  كدمكؿ دعكتو جميع البدر كأنيا
ناسخة لمد ار ع المتقدمةَّ ،
دؿ عميو القرآف الكريـ كالسنة الدريفة كبدر بو الرسؿ قبمو ،كال معنى لبلعتراؼ بنبكتو مع إنكار عمكـ
كرد لمحجج القاطعة التي جاء بيا(َٖ) ،كأىؿ الكتار يعرفكف ذلؾ كما يعرفكف أبناءىـ ،لذلؾ ُّ
يعد
دعكتو؛ ألف ذلؾ تكذير لو ه
إنكاره إنكار لما ىك معمكـ مف ديف اإلسبلـ بالضركرد ،كثبن بالنص كاإلجماع ،كتكذير هلل -سبحانو -كلرسكلو .
كىكذا ،يتبيف لنا في نياية ىذا المطمر ،أف الغاية الحقيقية مف إنكار الييكد لمنسخ ىي إنكار نبكد محمد  أك الطعف

بعمكـ رسالتو كدريعتو ،مما يعني لدييـ التنصؿ مف تبعة طاعتو كاإليماف بما جاء بو؛ كلعؿ ىذا ما يمثؿ مكقفان عامان تجاه نبكد

محمد  كدريعتو لدل فرؽ الييكد المتقدميف كالمتأخريف عمى اختبلؼ مذاىبيـ الفكرية كالدينية كليس فقط عند ىذه الفرؽ

التي أدرن إلييا؛ ذلؾ َّ
أف اعترافيـ بنبكد محمد  كعمكـ رسالتو ييٍم ًزيميـ بكجكر طاعتو كاإلقرار بأف دريعتو ناسخة لدريعة
مكسى  ،لذلؾ رفضكا مبدأ نسخ الد ار ع بكصفو حقيقة تبيف زيفيـ كتكدؼ عف تحريفاتيـ كأباطيميـ(ُٖ) ،لذا فاألمر
و
محمد  مف نصكص العيد القديـ نفسو في المطمر التالي ،زيادد في المناقدة كاالحتجاج.
يستدعينا أف نقدـ األدلة عمى نبكد
املطلب اخلامس :ىبوة حمنذ  مً ىصوص العهذ الكذيه.

الر ُّ ً ً
ؽ ىليي ٍـ ًم ٍف
اء َّ
اء ،ىكأى ٍدىر ى
جاء اإلخبار بنبكد محمد  عمى لساف مكسى  في العيد القديـ ،بقكلو :ى
ر م ٍف س ىين ى
"ج ى
ً ًً
ؤلألى ًم ٍف جب ًؿ فىاراف ،كأىتىى ًم ٍف ًرٍبك ً
ان ا ٍلقي ٍد ً
ىس ًع ىير ،ىكتى ٍ
يع وة لىيي ٍـ"(ِٖ) ،كفي اإلصحاح الثالث مف سفر
س ،ىك ىع ٍف ىيمينو ىن يار ىد ًر ى
ى
ىى ى ى ى
حبقكؽ ،الذم يكاد يككف كمو بدارد برسكؿ اإلسبلـ " :اىهلل جاء ًمف تًيماف ،كا ٍلقي ُّدكس ًمف جب ًؿ فىاراف ًسبلىه ،جبلىليو ىم َّ
طى
ٍ ى ي
ي ٍ ىى ى ى
ي ى ى ٍ ى ى ى
ً (ّٖ)
ًً
ان ،كاألىرض امتىؤل ٍ ً
السَّماك ً
الن ً
اف ىك ُّ
استًتى يار قي ٍد ىرتًو"  ،كفي سفر
كر ،لىوي ًم ٍف ىي ًد ًه يد ىعاعه ،ىك يىىنا ى
اف لى ىم ىع ه
ؾ ٍ
ىن م ٍف تى ٍسبًيحو ،ىك ىك ى
ى ٍ ي ٍ
ىى
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ً
ىج ىع يؿ ىكبلى ًمي ًفي فى ًم ًو ،فىيي ىكمّْ يميي ٍـ
يـ لىيي ٍـ ىنبًيِّا ًم ٍف ىك ىس ًط إً ٍخ ىكتً ًي ٍـ ًمثٍمى ى
ؾ ،ىكأ ٍ
التثنية :أف اهلل تعالى خاطر مكسى  ،بقكلو" :أيق ي
َّ ً
ً ً ًَّ
اإل ٍنس ًَّ
ً ً ً
كف أ َّ
طالًيبوي"(ْٖ).
اس ًمي أىىنا أي ى
اف الذم الى ىي ٍس ىمعي ل ىكبلىمي الذم ىيتى ىكم يـ بًو بً ٍ
ىف ً ى ى
بً يك ّْؿ ىما أيكصيو بًو ،ىكىي يك ي
كفي سفر إدعيا الكثير مف اإلداران الكاضحة التي تصؼ محمدان  كتبدر بو؛ أذكر منيا :قكلو" :ألَّىنوي ييكلى يد لىىنا ىكلى هد
ًً ً
اس يموي ىع ًج نيبا"(ٖٓ) ،كجاء فيو :ى"ك ٍح هي ًم ٍف ًجيى ًة بًبلىًد اٍل ىعىر ًر ًفي اٍل ىك ٍع ًر ًفي بًبلىًد
كف ّْ
اسةي ىعمىى ىكتفو ،ىكيي ٍد ىعى ٍ
ىكين ٍعطىى ٍابننا ،ىكتى يك ي
الرىي ى
(ٖٔ)
نر ً
ىعض يده ،م ٍختى ًارم الًَّذم سَّر ٍ ً ً
ً ًَّ
كحي ىعمىٍي ًو
اٍل ىع ىر ًر"  ،كيدتير بأنو عبد اهلل كرسكلو :ي
ن بًو ىن ٍفسي ،ىك ى
ي
ض ٍع ي ي
"ى ىك ىذا ىعٍبدم الذم أ ٍ ي ي ي
(ٖٖ)
(ٕٖ)
ً
ً
ً
ً
فىي ٍخ ًرج اٍلح َّ ً
ؽ ًفي األ ٍىر ً
ض ىع اٍل ىح َّ
الر َّ
ر قى ٍد
يعتىوي"  ،كفيو" :أىىنا َّ
يمًـ"  ،ك"الى ىيك ُّؿ ىكالى ىيٍن ىكس ير ىحتَّى ىي ى
ي ي ى
ض ،ىكتىٍنتىظير اٍل ىج ىاز ير ىد ًر ى
ؽ لؤل ى
ً ً (ٖٗ)
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
ّْ
َّ
ص ٍكتىيىا ،الدىي يار التي
ؾ ىع ٍي ندا لمد ٍعر ىكين نا
ىج ىعمي ى
ىحفىظي ى
ؾ بىيد ى
ؾ بًاٍلبّْر ،فىأ ٍيمس ي
ىد ىع ٍكتي ى
ؾ ىكأ ٍ
ؾ ىكأ ٍ
كر لؤل ىيمـ"  ،كفيو" :لتىٍرفى ًع اٍلىبّْريةي ىك يم يدينيىا ى
ً (َٗ)
ر م ٍج ندا كي ٍخبًركا بًتىسبً ً
س ىكىنيا ًق ى ً
كس اٍل ًجىب ً
اف ىس ًال ىعً ،م ٍف يريؤ ً
يح ًو ًفي اٍل ىج ىاز ًر"  ،فيذه
اؿ ًلىي ٍيتًفيكاً ،ليي ٍعطيكا َّ
ٍ
يد يار ،لتىتىىرَّن ٍـ يس َّك ي
ىي ي
ى ى
الر َّ ى
النصكص كما سأذكره ميرىا مف نصكص العيد القديـ في سياؽ ىذا المبحث ،تبدر بمبعث نبي كاف ييٍنتىظر زمانو بعد مكسى
 ،كتعـ دريعتو كؿ بقاع األرض.

حيث ذىر أىؿ الكتار إلى أف المراد بو نبي مف بني إس ار يؿ؛ قاؿ بعض الييكد :ىك يكدع بف نكف فتى مكسى ،كبعضيـ

قاؿ :ىك صمك يؿ ،كقالن النصارل :ىك المسيح عيسى ابف مريـ ،كأنكركا جميعان أف يككف المراد بو محمدان بف عبداهلل ،

ألنو مف بني إسماعيؿ كليس مف بني إس ار يؿ ،إذ كيؼ يرسؿ اهلل إلى بني إس ار يؿ رجبلن ليس منيـ؟

كلتأكيد ما ذىبكا إليو ،قاؿ كاضعك قامكس الكتار المقدس :فاراف المذككرد في نصكص النبكءد ىي إيبلن كليسن

مكة ،كيذكركنيا في جنكر فمسطيف بكصفيا جزنءا مف دبو جزيرد سيناء ،جاء في دا رد المعارؼ الكتابية" :كىي برٌية
داسعة في أقصى جنكر فسطيف ،كيرٌجح كثيركف مف عمما يـ ٌأنيا تقع في الدماؿ الدرقي مف دبو جزيرد سيناء"(ُٗ) ،كال
دؾ فإف ذلؾ مف تحريفيـ الكمـ عف مكاضعو ،كىدفيـ منو كاضح؛ إذ لك ىسمَّ يمكا بأف "فاراف" ىي مكة المكرمة لمزميـ؛ إما
التصديؽ برسالة رسكؿ اإلسبلـ كىذا عندىـ قطع الرقار أىكف عمييـ مف اإلذعاف لو ،كاما التناقض مع أنفسيـ بمخالفة ما
يعتقدكنو في كتبيـ المقدسة ،كفاتيـ ما يمزـ مف تفسيرىـ فاراف بإيبلن مف الطعف بالتكراد نفسيا كاالعتراؼ بكركد الكذر

فييا؛ إذ لـ يبعث نبي في بني إس ار يؿ مف "إيبلن" حتى تككف البدارد صادقة فيو ،أك يصح حمميا عميو.

كأما عمماء المسمميف ،فيركف أف ىذا النبي ىك محمد  النبي الخاتـ الذم ال نبي بعده؛ إذ ال تحتمؿ نصكص

النبكءد صرفيا إلى ميره رمـ كؿ ما طاليا مف التحكير كالتعسؼ في التفسير عند أصحابيا ،كميما حاكؿ أىؿ الكتار
إنكارىا أك الخركج بيا عف حقيقتيا إال أنيا ال تدؿ عمى ما ذىبكا إليو ،لؤلسبار اآلتية:
أوَلً :التحميؿ الجغرافي كالتاريخي لممناطؽ المذككرد في ىذه النصكص ال يؤيد ما ذىبكا إليو ،بؿ يدير أف النبي المبدر بو

يخرج مف أرض الكعر مف جية ببلد العرر ،مف تيماف ،مف جبؿ فاراف ،الديار التي سكنيا قيدار سكاف سالع ،في إدارد كاضحة
إلى مجي و مف دبو جزيرد العرر ،ليس مف سيناء أك مف أرض فمسطيف.
كجباؿ فاراف في العيد القديـ :اسـ لجباؿ مكة التي انطمقن منيا بعثة محمد  ،قاؿ ياقكن" :فاراف :كممة عبرانية
يمعربة ،كىي مف أسماء مكةً ،ذ ٍك يرىا في التكراد ،كقيؿ :اسـ ل ًجباؿ مكة"(ِٗ) ،كقاؿ الحميرم" :الفاراني :بعد الفاء ألؼ ثـ راء
ميممة ثـ ألؼ ثـ نكف ،نسبة إلى فاراف جبؿ أك جباؿ بطريؽ الحجاز الدريؼ"(ّٗ) ،كىك ما يعترؼ بو عدد مف مؤرخي األدياف
مف أىؿ الكتار؛ كالقديس يكسابيكس (نَّْـ) ،كالقديس جيركـ (نَِْـ)(ْٗ).

ً
ً
ً
ً
ً
اف ىيٍن يمك ىر ًامي ىق ٍك و
ن
ىخ ىذ ٍ
اف ،ىكأ ى
س ،ىك ىس ىك ىف في ىبّْريَّة فى ىار ى
اف اهللي ىم ىع اٍل يغبلىـ فى ىكبًىر ،ىك ىس ىك ىف في اٍلىبّْريَّة ،ىك ىك ى
كفي سفر التككيف :ى"ك ىك ى
ى
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لىو أ ُّيمو ىزكجةن ًم ٍف أىر ً ً
ص ىر"(ٓٗ) ،كالغبلـ المدار إليو ىك إسماعيؿ  ،)ٗٔ(كالمعمكـ تاريخيان أنو ندأ في مكة المكرمة
ي ي ٍى
ضم ٍ
ٍ
في الحجاز ،بؿ إف ىجرد إسماعيؿ كأمو ىاجر إلى مكة المكرمة أكضح مف الدمس ،مما يجعؿ مف النص إدارد كاضحة
كصريحة إلى بعثة محمد  ،ال يمكف إنكارىا أك تأكيميا ،قاؿ السمؤاؿ" :كاذا كانن التكراد قد أدارن إلى نبكد تنزؿ عمى
جبؿ فاراف ،لزـ أف تمؾ النبكد عمى آؿ إسماعيؿ ،فقد ثبن فييا أف جبؿ فاراف مسكف آلؿ إسماعيؿ ،كقد عمـ الناس قاطبة

أف المدار إليو بالنبكد مف كلد إسماعيؿ ىك محمد .)ٕٗ("

كقد قامن األدلة التاريخية عمى أف فاراف ىي الحجاز ،حيث رفع سيدنا إبراىيـ كابنو إسماعيؿ عمييما السبلـ القكاعد مف
يؿ ،ك ً
ً ً
ً
ىذًه
البين ،كسكف أبناؤه في ىذه المنطقة الممتدد جنكر الحجاز كدمالو ،كفي سفر التككيف :ي
"ىؤالىء يى ٍـ ىبينك إ ٍس ىماع ى ى
ً
ً
كر"(ٖٗ) ،كحكيمة مقاطعة في ببلد العرر ،كالصمة بينيا كبيف
أٍ
ىس ىم ياؤ يى ٍـ بًدىي ًارًى ٍـ ىك يح ي
صكنً ًي ٍـ ...،ىك ىس ىكينكا م ٍف ىح ًكيمىةى إًلىى يد ى

حضرمكن تدير إلى مكقع في كسط الببلد العربية أك جنكبيا ،كأما دكر فيي مكضع في البرية جنكر فمسطيف كدرؽ
مصر ،صارن بعد وذ مسكنان لئلسماعيمييف(ٗٗ).

ثانياً :ال يخفى أف النبكءد تتكمـ صراحة في بعض نصكصيا السابقة عف كحي مف ببلد العرر ،كلـ يعمـ أف نبكد خرجن مف ببلد

العرر إال نبكد محمد ؛ ذلؾ أف قيدار ىك االبف الثاني إلسماعيؿ ،كىك أر ألدير قبا ؿ العرر ،كما تسمى الببلد التي سكنكىا

أيضان قيدار(ََُ) ،كلـ يزؿ أبناؤه بمكة يتناسمكف ىناؾ حتى كاف منو عدناف ككلده معد ،كمنو حفظن العرر العدنانية أنسابيا،

نسبة إلى عدناف الجد الحادل كالعدركف في سمسمة النسر النبكل(َُُ).

كىذا ال دؾ كمو تأكيد عمى أف النبي المبدر بو يككف مف العرر نسؿ إسماعيؿ مف إبراىيـ عمييما السبلـ ،كليس

مف بني إس ار يؿ كما يدعي أىؿ الكتار ،إذ كانن تأتي رسميـ مف جية الداـ دماالن ،ال مف جية ببلد العرر ،جاء في
إدعيا" :ك ٍحي ًم ٍف ًجي ًة بًبلىًد اٍلعر ًر ًفي اٍلك ٍع ًر ًفي بًبلىًد اٍلعر ًر تىبًيتًيف ،يا ىقك ًاف ىؿ َّ ً
ط ىد ً
اف ،ىيا
اء لً يمبلىقى ًاد اٍل ىع ٍ
الد ىداني ى
ّْيف ،ىىاتيكا ىم ن
ىى
ىى
ى
ى ى ى
ى
ى ه
(َُّ)
)
َُِ
(
ً
ً
ً
ً
ُّ
اف أ ٍىر ً
اف"  ،كأرض تيماء ىذه
ار
ف
ؿ
ب
ج
ف
م
كس
د
ق
ل
ا
ك
،
اف
يم
ت
ف
م
اء
ج
هلل
ا
"
فة:
السال
حبقكؽ
سفر
د
ر
كعبا
،
"
اء
م
ي
ت
ى ي ى ى ٍ ى ى ى ٍي ي ٍ ىى ى ى ى
يس َّك ى
ض ىٍ ى ى
أك تيماف تدير إلى تيما دقيؽ قيدار ،مف أبناء إسماعيؿ أبي العرر(َُْ) ،كيطمؽ كذلؾ عمى ذريتو الذيف سكنكا في دبو
تسمى الجية التي سكنكىا تيماء مف أعماؿ دبو الجزيرد العربية ،كتقع بحسر قامكس الكتار المقدس في
جزيرد العرر ،كما ٌ
منتصؼ الطريؽ بيف دمدؽ كمكة عمى مسافة متساكية مف بابؿ إلى مصر ،كالى الجنكر مف أرض فمسطيف ،كأصؿ المفظ
كممة عبرية معناىا" :الجنكبي"(َُٓ).

كال يمكف ألحد مف أىؿ الكتار أف يدعي نزكؿ الكحي في ديء مف تمؾ األرض عمى المسيح  ،أك عمى نبي آخر

منيـ؛ إذ لـ يبعث اهلل نبيان مف بني إس ار يؿ في مكة قط حتى يقاؿ أف النبكءد تنطبؽ عميو ،فعمـ أف المراد باستعبلنو مف جباؿ
فاراف إدارد إلى إرساؿ محمد .

ثالثاً :كعبارد سفر التثنية" :أًيق ييـ لىيي ٍـ ىنبًيِّا ًم ٍف ىك ىس ًط إً ٍخ ىكتً ًي ٍـ" ،صريحة في أف ىذا النبي ال يككف مف بني إس ار يؿ ،كانما مف إخكتيـ،

كلك كاف المقصكد نبيان مف بني إس ار يؿ لقاؿ" :أقيـ ليـ نبيان مف كسط إخكتكـ" ،كمف الكاضح أف محمدان  مف نسؿ إسماعيؿ أخ
ر لياجر :ىىا ىأٍن ًن حٍبمىى ،فىتىًمًديف ٍابننا كتى ٍد ًعيف اسمو إًسم ً
الر ّْ
يؿ؛ أل َّ
ىف
ؾ َّ
اع ى
إسحاؽ -عمييما السبلـ-؛ ففي سفر التككيف" :قىا ىؿ ىمبلى ي
ي
ى
ى ٍى ي ٍى
ى
ً
ّْ ً و
ّْ ً و
ً
ر قى ٍد ىس ًمع لًم ىذلَّتً ًؾ ،كًاَّنوي ىي يك ي ً
الر َّ
ىم ىاـ ىج ًمي ًع إً ٍخ ىكتً ًو ىي ٍس يك يف"(َُٔ).
َّ
كف إ ٍن ىس نانا ىك ٍحديِّا ،ىي يدهي ىعمىى يكؿ ىكاحد ،ىكىي يد يكؿ ىكاحد ىعمىٍيو ،ىكأ ى
ى ى
ى
كي ػرل أىؿ الكتار أف ثمة إدكاالن في نص النبكءد يمنع مف ذلؾ ،فقد جاء في مقدمتو أف اهلل لما كمـ مكسى قاؿ" :يقي ػـ
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لؾ الرر إليؾ نبيان مف كسطؾ مف إخكتؾ مثمي ...قد أحسنكا في ما تكممكا ،أقيـ ليـ نبيان مف كسط إخكتيـ مثمؾ"(َُٕ) ،فقد

كصفن النبي بأنو "مف كسطؾ" أم مف بني إس ار يؿ ،كلذا ينبغي حمؿ المقطع الثاني مف النص عمى ما جاء في المقطع األكؿ،
فالنبي "مف كسطؾ" أك كما جاء في بعض التراجـ "مف بينؾ" ،بمعنى أنو مف بني إس ار يؿ(َُٖ).

كلكف التحرم كالتدقيؽ يرد ىذه الزيادد التي يراىا المحققكف تحريفنا ،بدليؿ أف مكسى لـ يذكرىا ،كىك يعيد خبر النبي
ً
َّ
ً
الر ُّ
يـ ىليي ٍـ ىنبًيِّا ًم ٍف ىك ىس ًط إً ٍخ ىكتً ًي ٍـ ًمثٍمى ىؾ"(َُٗ) ،كلك
عمى مسامع بني إس ار يؿ ،فقاؿ" :قىا ىؿ لً ىي َّ
ر :قى ٍد أ ٍ
ىح ىسينكا في ىما تى ىكم يمكا ،أيق ي
كانن مف كبلـ اهلل لما صح أف ييمميا ،كما أف ىذه الزيادد لـ ترد في اقتباس بطرس كاستيفانكس لنفس النص في أعماؿ
ً
ً
الرسؿ؛ قاؿ بطرس" :فىًإ َّف مكسى ىقا ىؿ لً ً ً ً ً ً
الر ُّ
كف ًفي يك ّْؿ ىما يي ىكمّْ يم يك ٍـ
يـ لى يك يـ َّ
ى
ر إًليي يك ٍـ م ٍف إً ٍخ ىكتً يك ٍـ ،لىوي تى ٍس ىم يع ى
ي ى
آلباء :إ َّف ىنبيِّا مثٍمي ىسييق ي
ً
ً
بً ًو"(َُُ) ،كقاؿ استفانكس" :ى ىذا يىك مكسى الًَّذم قىا ىؿ لًبنًي إًس ارً ى ً ً ً
الر ُّ
يـ لى يك يـ َّ
ر إًليي يك ٍـ م ٍف إً ٍخ ىكتً يك ٍـ لىوي
ى
ى ي ى
ٍى
يؿ :ىنبيِّا مثٍمي ىسييق ي
(ُُِ)
كف"(ُُُ) ،كلـ يذك ار تمؾ الزيادد ،كلك كانن أصمية أك كحيان لذكرن في سا ر المكاضع ،ىكلى ىما ىح يس ىف حذفيا .
تى ٍس ىم يع ى
ً ً
ً
الر ُّ
ر ىك ٍجينا ًل ىك ٍج وو"(ُُّ) ،كعبارد
كسى الًَّذم ىع ىرفىوي َّ
كفي التكراد العبرانية :ى"كلى ٍـ ىيقي ٍـ ىب ٍع يد ىنبً ّّي في إً ٍس ىار ي ىؿ مثٍ يؿ يم ى
السامرية" :كال يقكـ أيضان نبي في بني إس ار يؿ كمكسى الذم ناجاه اهلل"(ُُْ) ،فإذا كاف نص العبرانية يبيف أف النبي
المنتظر لـ يقـ بعد في بني إس ار يؿ إلى زمف كتابة التكراد في بابؿ ،كيحتمؿ أف يككف منيـ كلكف بصكرد مير جازمة،
و
تأكيؿ أك تفسير يذىر إلى أف
فإف نص التكراد السامرية يجزـ بأنو لف يككف منيـ البتة ،مما يعني قطع الطريؽ عمى أم

النبي المنتظر ىك مف بني إس ار يؿ ،كلك كاف منيـ لقاؿ" :أقيـ ليـ نبيان منيـ" ،كما يتضح مف منيج الكحي في مثؿ ذلؾ؛
سوَلً ِم ْن ُي ْم :ِ[...الجمعة] ،كقاؿ تعالى عمى لساف إبراىيـ كاسماعيؿ- ،عمييما
إذ قاؿ اهلل تعالىُ  :ىَو الَِّذي َب َع َث ِفي ْاْل ُِّمِّي َ
ين َر ُ
ِ
سوًَل ِم ْن ُي ْم :ُِٗ[...البقرد] ،كىذا ما تحقؽ في بعثة محمد ؛ فيك مف نسؿ إسماعيؿ أخ
السبلـَ :-رَّب َنا َو ْاب َع ْث في ِي ْم َر ُ
إسحاؽ كالد يعقكر "إس ار يؿ" ،عمييـ الصبلد السبلـ ،فيككف مف إخكد بني إس ار يؿ ،كليس مف إس ار يؿ نفسيا.

رابعاً :كىذا النبي كما يدير نص النبكءد يككف مثؿ مكسى  ،ككؿ مف يكدع كصمك يؿ ،بؿ كجميع رسؿ بني إس ار يؿ
-عمييـ السبلـ ،-الذيف جاءكا مف بعد مكسى ،لـ يكف كاحد منيـ صاحر دريعة ،كانما كانكا عمى دريعة مكسى ،

ككذلؾ عيسى ابف مريـ  لـ يكف صاحر دريعة جديدد ،بؿ بعث بدريعة مكسى متممان كمكمبلن ،كما قاؿ ىك عف نفسو:
ض َّ
ض ىب ٍؿ ألي ىك ّْم ىؿ"(ُُٓ) ،كعميو فالتماثؿ بينو كبيف مكسى  ال
"الى تى ي
اء ،ىما ًجٍ ي
ظُّنكا أّْىني ًجٍ ي
ن ألٍىنقي ى
ن ألٍىنقي ى
كس أ ًىك األٍىنبًىي ى
ام ى
الن ي
كجكد لو ،كلـ يقيض لعيسى  أف ينتصر عمى أعدا و ،بؿ تزعـ النصارل أنو قتؿ كصمر ،كلـ يقفكا بو عند مجرد النبكد

كانما َّادعكا لو األلكىية ،فأم تماثؿ بينو كبيف مكسى -عمييما السبلـ-؟ ككيؼ يقاؿ بأنو المسيا المنتظر الذم يسحؽ أعداءه
كتترقبو األمـ؟(ُُٔ) ،كىـ الذيف تآمركا عميو كنالكا منو.

كبحسر عبارد سفر التثنية التي تحدثن عف بدء الرساالن يستحيؿ أف يككف النبي المنتظر ىك عيسى ؛ ألنو تمقى

ً
يما
اإلنجيؿ بساعير كليس بفاراف ،كقد حرص عيسى نفسو  عمى نفي أف يككف ىك المسيح المكعكد عمى لساف داككد ،ى"كف ى
ًً
ً
كف ًفي اٍل ىم ًسي ًح؟ ٍاب يف ىم ٍف يى ىك؟ قىاليكا لىويٍ :اب يف داككد ،قىا ىؿ لىيي ٍـ :ىف ىكٍي ى
يف ىسأىلىيي ٍـ ىي يسكعي ،ىقا بلن :ىما ىذا تىظيُّن ى
ُّكف يم ٍجتىمع ى
اف اٍلفىّْريسي ى
ىك ى
ؼ ىي ٍد يعكهي
ىع ىداء ى ً ً
ً
ر لًربّْيً ٍ :
اف داككد ىي ٍد يعكهي ىربِّا،
الركًح ىرِّبا؟ قىاًبلن :قىا ىؿ َّ
داككد بً ُّ
اجم ٍس ىع ٍف ىيميني ىحتَّى أ ى
ؾ ىم ٍكطنا لقى ىد ىمٍي ىؾ ،فىًإ ٍف ىك ى
ىض ىع أ ٍ ى
الر ُّ ى
(ُُٕ)
ً
ىف ىي ٍسأىلىوي ىبتَّةن"  ،كىكذا فقد كاف جكار
ىف يي ًج ىيبوي بً ىكًم ىم وة ،ىكًم ٍف ذلً ى
فى ىكٍي ى
ىح هد أ ٍ
ىح هد أ ٍ
ؾ اٍلىي ٍكًـ لى ٍـ ىي ٍج يس ٍر أ ى
كف ٍابىنوي؟ ،ىفمى ٍـ ىي ٍستىط ٍع أ ى
ؼ ىي يك ي
المسيح ليـ مفحمان أف النبي المنتظر ال يككف مف ذرية داككد بدليؿ أف داككد جعمو سيده ،كاالبف ال يككف سيد أبيو ،كبحسر

متى كلكقا :المسيح مف ذرية النبي داككد ،ككثي انر ما نكدم "يا ابف داككد"(ُُٖ).
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كالخبلصة األكيدد لدراسان الباحثيف في األدياف ىي" :أف المسيح لـ َّ
يد ًع قط أنو ىك المسيح المنتظر ،كلـ يقؿ عف
نفسو أنو ابف اهلل"(ُُٗ) ،بؿ ثبن في كتر أىؿ الكتار أنيـ كانكا ينتظركف نبيان آخر مير المسيح ،ففي إنجيؿ يكحنا" :ك ً
ىذ ًه
ى
كد ًم ٍف أ ً
ً
ن أىىنا
يـ ىكيىىنةن ىك ى
اعتىىر ى
يف أ ٍىر ىس ىؿ اٍلىييي ي
ًى ىي ىديى ى
ن؟ فى ٍ
ؼ ىكلى ٍـ ييٍن ًك ٍر ،ىكأىقىَّر :إًّْني لى ٍس ي
ّْيف لًىي ٍسأىليكهي :ىم ٍف أٍىن ى
اددي يي ى
ال ًكي ى
كحَّنا ،ح ى
ي
يكر ىدم ى
ً
ن أىىنا ،أ َّ
ال"(َُِ) ،أم النبي المكعكد الذم أخبر عنو
ر :ى
ىلنبً ُّي أٍىن ى
ن؟ فىقىا ىؿ :لى ٍس ي
يح ،فى ىسأىليكهي :إً نذا ىما ىذا؟ إً ًيميَّا أٍىن ى
ىجا ى
ن؟ فىأ ى
اٍل ىمس ى
ً
كف ًم ىف اٍل ىج ٍم ًع لى َّما ىس ًم يعكا ى ىذا اٍل ىكبلى ىـ قىاليكا :ى ىذا بًاٍل ىحًقيقى ًة يى ىك َّ
كف قىاليكا :ى ىذا يى ىك
النبً ُّي ،ك ى
آخ ير ى
مكسى  ،كفيو أيضان" :فى ىكث يير ى
ً
يح"(ُُِ) ،كىذا تقرير كاضح عمى لساف نبي اهلل يحيى  أف ىناؾ نبيان منتظ انر مير المسيح ،كىك عند الييكد مف
اٍل ىمس ي

الديرد بحيث كانن تكفي اإلدارد إليو دكف ذكر اسمو ،لذلؾ قابمكه بالمسيح ،كلـ يثبن ظيكر ىذا النبي قبؿ المسيح ،فيثبن

قطعان أنو يككف بعده ،كالسؤاؿ :إف لـ يكف ىذا النبي الذم يعممكف خبره كينتظركنو ىك محمدان  فمف إذان؟

كقد ثبن أنو  صاحر دريعة جميمة الدأف جمعن فأكعن ،مثمما كاف مكسى  صاحر دريعة مستقمة كانن ليا
منزلتيا التي لـ تضارع في بني إس ار يؿ ،كالمتتبع لحياد مكسى  في التكراد يجده ك ً
ؼ بثبلث صفان ر يسية ىي؛ اإلتياف
ص ى
ي
باآليان كالمعجزان العجيبة ،كاليد الدديدد ،كالمخاكؼ العظيمة ،كبمقارنة بسيطة بيف حياد ىذيف النبييف- ،عمييما الصبلد
كالسبلـ ،-نجد أف محمدان  كمكسى فيما جاء بو مف اآليان العظيمان التي تدؿ عمى نبكتو ،كالتي كاف ليا األثر الكبير في
كثرد أتباعو ،كما كاف في حركبو قكيا دديدان كمكسى ،كنصر بالرعر مسيرد دير ،ككانن لو الييبة في قمكر الناس ،كقد جاء
ِ
في القرآف ما يفيد ىذا التدابو بينيما ،قاؿ تعالى :إَِّنا أَرس ْم َنا إَِل ْي ُكم رسوَلً َ ِ
سوَلً:ُٓ[
س ْمَنا إَِلى فْرَع ْو َن َر ُ
شاىداً َعَم ْي ُك ْم َك َما أَْر َ
ْ َ ُ
ْ َ
المزمؿ](ُِِ) ،كبيذا تتضح المماثمة بيف مكسى كمحمد- ،عمييما الصبلد كالسبلـ ،-كعميو فإف الحؽ الذل ال جداؿ فيو أف
النص ليس لو محمؿ مقبكؿ إال البدارد برسكؿ اإلسبلـ  ،كال يصدؽ حممو عمى يكدع صمك يؿ كعيسى كما يدعي أىؿ

الكتار؛ فيـ أنبياء مف بني إس ار يؿ ليسكا مف إخكتيـ ،كليسكا كمثؿ مكسى -عمييـ جميعان الصبلد كالسبلـ.-

خامساً :ىناؾ مجمكعة مف األكصاؼ كالق ار ف التي ذكرن في نصكص النبكءد المدار إلييا آنفان تؤيد ذلؾ ،كبما ال ينطبؽ

إال عمى محمد ؛ فيي تتحدث عف نبي تكتمؿ الدريعة في عيده كليس مف بعده ،بحيث ال تستطيع األجياؿ البلحقة أف
تقكـ بعمميان حذؼ أك إضافة إلى ما جاء بو ،كال يمكف حمميا عمى السيد المسيح ؛ ألنو لـ يأن بدريعة جديدد كانما

جاء يحافظ عمى دريعة مكسى كيدعك لتطبيقيا ،كلـ تكتمؿ دعكتو في حياتو ،بؿ دخؿ عمييا الكثير مف أعماؿ التبلميذ
ً
ً
ُّكف ،فى يك ُّؿ ىما قىاليكا لى يك ٍـ أ ٍ
كتحريؼ األتباع ،ككاف مف آخر كصاياه قكلو :ى
كسى ىجمى ىس اٍل ىكتىىبةي ىكاٍلفىّْريسي ى
ىف تى ٍحفىظيكهي
"عمىى يك ٍرس ّْي يم ى
(ُِّ)
لك ٍف حسر أ ٍ ً
احفىظيكه كا ٍفعميكه ،ك ً
كف" .
ىى ى
كف ىكالى ىي ٍف ىعمي ى
ىع ىمال ًي ٍـ الى تى ٍع ىمميكا ،ألَّىنيي ٍـ ىيقيكلي ى
فى ٍ ي ى ى ي ى
)
ُِْ
(
ًً
ان ،كاألىرض امتىؤل ٍ ً
كفييا أف "جبلىليو ىمطَّى السَّماك ً
الن ً
اف ىك ُّ
"ى ىك ىذا ىعٍبًدم الًَّذم
كر"  ،ي
اف لى ىم ىع ه
ى ي
ىن م ٍف تى ٍسبًيحو ،ىك ىك ى
ى ٍ ي ٍ
ىى
ً ً (ُِٓ)
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ُّ
ً
َّ
ض ىع اٍل ىحؽَّ
َّ
ً
ض يدهي ،يم ٍختى ًارم الًَّذم يسَّر ٍ
أٍ
ض ٍع ي
ن يركحي ىعمىٍيو فىيي ٍخريج اٍل ىحؽ لؤل ىيمـ" " ،الى ىيكؿ ىكالى ىيٍن ىكس ير ىحتى ىي ى
ن بو ىن ٍفسي ،ىك ى
ىع ي
ً ً (ُِٕ)
)
ُِٔ
(
ً
ً
ؾ ىع ٍي ندا لً َّ
ًفي األ ٍىر ً
كر لؤل ىيمـ"  ،كلعؿ كصؼ دريعة النبي المنتظر
مد ٍع ًر ىكين نا
ىج ىعمي ى
يعتىوي"  " ،ىكأ ٍ
ض ،ىكتىٍنتىظ ير اٍل ىج ىاز ير ىد ًر ى
بالنكر فيو داللة عمى قكد ظيكرىا ،كىك ما ينطبؽ عمى الدريعة اإلسبلمية ،فقد كتر اهلل ليا مف الظيكر كالقكد بحيث
خمدن أماميا كؿ الد ار ع ،إذ ظير ىذا النبي في كقن انحرفن فيو األمـ كارتكسن في ظممان الجيؿ كاإللحاد كالدرؾ
كالتدبيو كسا ر أنكاع االنحرافان الدينية كاألخبلقية ،ككاف الناس بأمس الحاجة إلى مف يدليـ عمى الديف القكيـ كيدعكىـ

إلى الصراط المستقيـ ،فأزاؿ اهلل بو ظممان الدرؾ كالجيؿ كاالنح ارؼ حتى أدرقن دمس اإليماف كالتكحيد مف جديد ،كداع
دينو كانتدر انتدا انر عظيمان ،كمع ضعفو كقمة أعكانو كأنصاره في بداية أمره ككثرد أعدا و في العدد كددد البأس إال أنو قاـ
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في كجو الجبابرد يسفو أحبلميـ كيضمؿ آراءىـ حتى أظيره اهلل عمى الديف كمو كلـ يقدركا عمى إطفاء نكره ،كمنذ ذلؾ الكقن
كىك في تكسع كانتدار ،فيؿ يككف ذلؾ بغير تأييد إليي؟.

ض يدهي"(ُِٖ)،
"ى ىك ىذا ىعٍبًدم الًَّذم أ ٍ
كمنيا أف اهلل تعالى يحفظو كيعصمو مف الناس حتى يكتمؿ دينو كيندر دعكتو ،ي
ىع ي
ؾ"(ُِٗ) ،كيؤيده قكؿ اهلل تعالى في دأف محمد  :والمَّ ُو يع ِ
الر َّ
ص ُم َك ِم َن
"أىىنا َّ
ىحفىظي ى
ؾ بًىيًد ى
ؾ بًاٍلبًّْر ،فىأ ٍيم ًس ي
ر قى ٍد ىد ىع ٍكتي ى
ؾ ىكأ ٍ
َْ
َ
َّ
الن ِ
فأخرج النبي
حر يس حتى نزلن ىذه اآلية ،قالن :ى
اس :ٕٔ[الما دد] ،فعف عا دة -رضي اهلل عنيا -قالن" :كاف النبي  يي ى

عصمني اهلل  ،)َُّ("كمع كؿ محاكالن أعدا و لقتمو أك امتيالو إال أف اهلل
 رأسو مف القبة ،كقاؿ :أييا الناس انصرفكا فقد ى

تعالى حفظو منيـ كعصمو مف مؤامراتيـ ،كمكث يبمغ رسالة ربو حتى اكتممن دعكتو في حياتو ،إلى أف تكفاه اهلل تعالى كىك
عمى فرادو بيف أىمو كصحابتو ،فتحققن بذلؾ نبكءد القرآف فيو.

اسةي ىعمىى ىكتًًف ًو"(ُُّ) ،في إدارد إلى بعض دال ؿ النبكد؛ قاؿ ابف تيمية" :المراد بيا محمد  ،فإنو الذم
كف ّْ
" ىكتى يك ي
الرىي ى
رياستو عمى عاتقيو كبيف منكبيو مف جيتيف :مف جية خاتـ النبكد عمى بعض كتفيو ،كىك عبلمة مف أعبلـ النبكد الذم

أخبرن بو األنبياء ،كعبلمة ختميـ ،كمف جية أنو يبعث بالسيؼ الذم يتقمٌد بو عمى عاتقو"(ُِّ) ،كفي مزامير داككد ،قكلو:
ر ًم ٍف أ ٍ ً
ؽ ك َّ
ّْ
ؾ ىي ًم يين ىؾ
الد ىع ًة ىكاٍلبًّْر ،فىتيًرىي ى
اء ىؾ ،ىكبً ىجبلىلً ى
َّار ،ىجبلىلى ى
ؾ ىعمىى فى ٍخًذ ى
"تىىقمَّ ٍد ىسٍي ىف ى
ؾ ا ٍقتى ًحًـٍ ،ارىك ٍ
ؾ ىكىبيى ى
ؾ أىيُّيىا اٍل ىجب ي
ىجؿ اٍل ىح ى
ىع ىد ً
كف"(ُّّ) ،كىذه صفة محمد  المؤيد المنصكر المسمٌط
ؼ ،ىنٍبمي ى
ىم ىخ ًاك ى
اء اٍل ىممً ًؾ ،يد يع ه
كنةي ًفي ىقٍم ًر أ ٍ
ؾ اٍل ىم ٍسين ى
كر تى ٍحتى ىؾ ىي ٍسقيطي ى

ر يس السبلمة الذم قاتؿ بسيفو في سبيؿ اهلل كسقطن أمامو دعكر عظيمة كالفرس كالركـ ،في سبيؿ إحقاؽ الحؽ كندر
ً (ُّْ)
اإلٍنساف الًَّذم الى يسمع لً ىكبلى ًمي الًَّذم يتى ىكمَّـ بً ًو بً ً
كف أ َّ
ك"ي ٍخىزل ًخ ٍزنيا
اسمي أىىنا أيطىاليبوي"  ،ى
ٍ
ىف ً ى ى
كممة التكحيد كالفضيمة ،ى"كىي يك ي
ى ٍى ي
ى ي
ان ،اٍلقىا ًميكف لًٍممسبك ىك ً
اٍلمتَّ ًكميكف عمىى اٍلمٍنحكتى ً
ان :أٍىنتي َّف آلً ىيتيىنا"(ُّٓ).
ى ى ٍي
ى ي
ي ى ى
يكص ً
بل ًمي ًفي فى ًم ًو ،فىي ىكمّْميـ بً يك ّْؿ ما أ ً
يو بً ًو"(ُّٔ) ،إدارد إلى صفة مف صفان َّ 
ُم َّي
ىج ىع يؿ ىك ى
النِب َّي ْاْل ِّ
كفي قكلو " :ىكأ ٍ
ي ي يٍ
ى
ند ُىم ِفي التَّور ِ
الَِّذي ي ِج ُدوَن ُو م ْكتُ ِ
اْل ن ِج ِ
اة َو ِْ
يل :ُٕٓ[األعراؼ] ،كىك كصؼ ينطبؽ عمى محمد  ،إذ ال يخفى َّ
أف اهلل
َ ً
َ
َْ
وبا ع َ ْ

تعالى أنزؿ عميو القرآف الكريـ كبلمو ،كأجراه عمى لسانو مدافية كليس كتابة ،ثـ أمره بتبميغو لمناس كما أنزلو ككذلؾ فعؿ،
كال ينطبؽ ذلؾ عمى نبي اهلل عيسى  الذم كاف قارنا(ُّٕ).

فيذه جممة مف البداران كالدال ؿ عمى نبكد محمد  مف نصكص العيد القديـ نفسو ،عمما أف البداارن في كتر

العيديف لـ تكف محصكرد فقط فيما ذكرن ،كآثرن االقتصار عمى ما كرد في العيد القديـ فقط حتى ال يطكؿ البحث ،كألنو
األليؽ بالمقاـ كالمناسر لمكضكعو كىدفو.
اخلامتة وأهه اليتائج.

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحان ،كبعد :فقد قمن بتناكؿ حقيقة مكقؼ الييكد مف النسخ مرك انز عمى إبراز الدكافع

العقدية الحقيقية ليذا المكقؼ كمكضحان حججيـ كأدلتيـ كالدبيان التي أثاركىا حكلو ،كتكصمن في نيايتو إلى مجمكعة مف
النتا ج أجمميا فيما ىك آن:

ُ)

دعكان األنبياء تتفؽ فيما بينيا في أصكؿ الديف كأركاف اإليماف كالدعكد إلى مكارـ األخبلؽ كفضا ؿ األعماؿ ،ذلؾ
أنيـ جميعان جاءكا بديف كاحد يقكـ عمى أساس تكحيد اهلل تعالى كاالنقياد لو بالطاعة كالعبادد؛ حيث ال خبلؼ بينيـ

في ىذا الجانر؛ نظ انر ألنو يمثؿ المقاصد العامة لمد ار ع السماكية الدالة عمى كحدد مصدرىا بكصفيا حقا ؽ ثابتة ال
 332ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الذراسات اإلسالمية ،مج ( ،)14ع ( 1431 ،)3ه2018/و

20

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol14/iss3/13

Al-Fawaz: ????? ??? ?????? ??????? - ????? ????? Abolition and its motives form the Jews' Perspective; A critical study

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الفواز

تتغير بتطكر الزماف كال يط أر عمييا نسخ أك تبديؿ ،كانما االختبلؼ بينيـ في أحكاـ الفركع كالتدريعان؛ ألف ىذا
الجانر يبقى عرضة لمتغيير كالتبديؿ؛ تبعان لتطكر الحياد البدرية كمستجداتيا ،كىك محؿ النسخ.

ِ)

أف يككف دليبلن
تبيف لنا مما سبؽ أيضان ،صحة كقكع النسخ عقبلن كسمعان ،كليس لمييكد مف الدبو في إنكاره ما يقكل ٍ
أك حجة ،كما أعمنكه مف المسكمان إلنكاره ليسن ىي الدكافع الحقيقية لمكقفيـ مف النسخ.

ّ)

ال يمزـ مف إثبان النسخ في الد ار ع مخالفة درعية أك محذكر عقدم كما يزعـ الييكد؛ ألف النسخ ال يعني البداء ،كال

ْ)

ييسأؿ عما يفعؿ كىـ ييسألكف.
لـ تصح دعكل تأبيد دريعة مكسى  كما يزعـ الييكد؛ إذ تبيف لنا بطبلف ىذه الدعكل كعدـ صحتيا ببطبلف

ٓ)

دريعة محمد  ناسخة لما قبميا مف الد ار ع بما فييا دريعة مكسى  ،كأنيا خالدد ال تقبؿ النسخ كأف خمكدىا

يستمزـ العبث أك التناقض أك ينافي الحكمة؛ بؿ الحكمة يقدرىا اهلل تعالى كيؼ يداء ككقن يداء ،كسبحاف الذم ال

األساس الذم قامن عميو ،كمف نصكص العيد القديـ نفسو كالحجج العقمية المؤيدد لذلؾ.

يقتضي عمكميا؛ ذلؾ أف اهلل تعالى ختـ الد ار ع السماكية بيا كما ختـ النبكد بمحمد  ،لذلؾ جاءن دريعتو ناسخة
لغيرىا مف الد ار ع.

)6

مف مير المناسر بحث مكقؼ الييكد مف النسخ في كتر الفركع؛ ألف الخبلؼ فيو معيـ ليس خبلفان فقييان ،كلـ يكف
إنكارىـ لو ماية بحد ذاتيا كانما كسيمة لغاية ىي :إنكار نبكد محمد  كرسالتو كالطعف في دريعتو كانكار خمكدىا
كعمكميا؛ كعدـ االعتراؼ أنيا ناسخة لغيرىا مف الد ار ع ،كاليدؼ الحقيقي ىك التنصؿ مف طاعتو كلزكـ اتباعو،
لذلؾ رفضكا مبدأ نسخ الد ار ع كحقيقة تبيف زيفيـ كتكدؼ عف تحريفاتيـ كأباطيميـ ،كىك ما يمثؿ ترجمة عممية

س ُك ُم
سو ٌل ِب َما ََل تَ ْي َوى أَْنفُ ُ
اء ُك ْم َر ُ
يذاء كقتبلن ،كما قاؿ تعالى :أَفَ ُكمَّ َما َج َ
لحقيقة مكقفيـ مف أنبياء اهلل تعالى تكذيبان كا ن
ون :ٖٕ[البقرد] ،بمو ما يكدؼ عف طبيعة نفسية خاصة مف طبا ع الييكد المتأصمة
استَ ْك َب ْرتُ ْم فَفَ ِريقًا َك َّذ ْبتُ ْم َوفَ ِريقًا تَ ْقتُمُ َ
ْ
فييـ تقكـ عمى تزكير الحقا ؽ كتحريفيا كالمماطمة كالتمكؤ في تنفيذ ما يأمرىـ اهلل بو ،كىي طبيعة ال دؾ تنـ عف

الحسد الذم يأكؿ نفكسيـ كيحرؽ صدكرىـ تجاه اآلخريف ،كيتـ التعبير عنو بسمككان عدكانية تفرض عمييـ االنغبلؽ
النفسي كالفكرم كالديني ،كالتقكقع حكؿ ييكديتيـ التي يختزلكنيا بصكرد ديانة عنصرية تحتكر اإللو ألتباعيا كتبيح
ٕ)

ليـ فعؿ ما يداؤكف تجاه األميار تدينان ،بزعـ أنيـ أبناء اهلل كأحباؤه أك دعر اهلل المختار.

إف عبلقة اإلسبلـ بالديانان السماكية في صكرتيا األكلى ىي عبلقة تصديؽ كتأييد لما جاء فييا مف الحؽ ،كأما

عبلقتو بيا في صكرتيا الحالية بعدما ط أر عمييا مف التحريؼ كالتغيير ىي تصديؽ لما بقي منيا عمى أصمو كلـ تطالو

ٖ)

يد التحريؼ ىذا مف جية ،كمف جية أخرل تصحيح ما ط أر عمييا مف التحريؼ كاإلضافان الغريبة عنيا كالدخيمة
ِ
ق
اب ِبا ْل َح ِّ
عمييا ،لذلؾ جعؿ اهلل تعالى القرآف الكريـ مييمنان عمى الكتر السماكية السابقة ،قاؿ تعالىَ  :وأ َ
َنزْلَنا إِلَ ْي َك ا ْلكتَ َ
ص ِّدقًا لِّما َب ْي َن َي َد ْي ِو ِم َن ا ْل ِكتَ ِ
اب َو ُم َي ْي ِم ًنا َعمَ ْي ِو :ْٖ[الما دد].
ُم َ
َ

كبناء عمى ذلؾ ،فكؿ اختبلؼ فيما بينيا يجر أف ييرد إلى القرآف؛ ليفصؿ فيو ،كىذه دعكد ألتباع الديانان لمدارسة
ن
جادد متفحصة بعيدان عف التعصر كالحسد أك النظرد المسبقة؛ ليصمكا إلى الحؽ الذم
القرآف الكريـ كالنظر فيو دراسةن ٌ

ىدل لمناس مف مير تفرقة بيف ما يكافؽ القرآف
فيو ،كيجر ىنا أف "ال يقاؿ في القرآف ما يدؿ عمى أف التكراد كاإلنجيؿ ن
س ْم َنا ِم ْن
كيخالفو ،فيختص ىداية القرآف كبعثة محمد  بقكمو الذيف ىـ العرر ،عمى ما يدير إليو بقكلوَ  :و َما أ َْر َ
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ِ
ِ
سِ
ىدل ليـ إلى اإليماف
ىدل لمناس مف قبؿ نزكؿ القرآف ،أك ن
ان قَْومو لُيَبِّين َل ُي ْم :ُْ[إبراىيـ] ،ألنا نقكؿ ىما ن
سول إََِّل ِبم َ
َر ُ
بمحمد كاالتباع لدريعتو؛ لما فييما مف البدارد ببعثتو كاإلنباء عف االىتداء بمتابعتو"(ُّٖ) ،كاهلل تعالى أعمـ.

اهلوامش.
(ُ) البخارم ،كتار التيمـ ،بار (ُ) ،حديث رقـ (ّّٓ) .كينظر :مسمـ ،كتار المساجد كمكاضع الصبلد ،حديث رقـ (ُِٓ).
(ِ) ينظر :دراز ،محمد عبد اهلل ،الدين ،دار القمـ ،الككينََُْ ،قَُٖٗ/ـ ،صُٖٕ.ُٕٗ-
(ّ) ينظر :رضا ،محمد رديد (نُّْٓق) ،تفسير المنار ،دار المنار ،مصر ،طُِّٕٔ ،ق ،جٔ ،صُْٔ.ُْٕ-
(ْ) ركاه البخػػارم ،كت ػػار أحاديػػث األنبي ػػاء ،بػػار ق ػػكؿ اهلل تعػػالى :كاذك ػػر ف ػػي الكتػػار مػ ػريـ إذ انتبػػذن م ػػف أىميػػا ،ح ػػديث رق ػػـ
(ّّْْ) ،كمسمـ ،كتار الفضا ؿ ،بار فضا ؿ عيسػى  ،حػديث رقػـ (ِّٓٔ) ،كأكالد العػبلن بفػتح العػيف الميممػة كتدػديد
البلـ ،ىـ اإلخكد ألر مف أميان دتى ،كأما اإلخكد مف األبكيف فيقاؿ ليـ :أكالد األعياف[ ،ينظر :مجمع المغة العربية ،المعجمم
الوسيط ،مكتبة الدركؽ ،طََِْْ ،ـ ،صِّٔ.
(ٓ) ينظر :النككم ،يحيى بف درؼ (ن ٕٔٔق) ،شرح صحيح مسمم ،مؤسسة مناىؿ العرفاف ،د.ط ،د.ن ،جُٓ ،صُُٗ.
(ٔ) ابػػف فػػارس ،أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا (نّٓٗى ػػ) ،معجممم مقمماييس المغممُ ،تحقيػػؽ :عبػػد السػػبلـ ىػػاركف ،دار الفكػػر ،بيػػركن،
ُّٗٗىػُٕٗٗ/ـ ،جٓ ،صِْْ.

(ٕ) ينظر :البيضاكم ،عبػد اهلل بػف عمػر (ٖٓٔق) ،منيماج اْلصمول إلمى عممم اْلصمول ،مؤسسػة الرسػالة ،بيػركن ،طََُِٔ ،ـ،
صٓٔ .كاإلسنكم ،عبد الرحيـ بف الحسف (ِٕٕق) ،نيايُ السول شرح منيماج الوصمول ،عػالـ الكتػر ،بيػركن ،د.ط ،د.ن،
جِ ،صْٖٓ.ْٓٗ-

(ٖ) الدككاني ،محمد بف عمي (ُِٓٓق) ،إرشماد الفحمول إلمى تحقيمق الحمق ممن عممم اْلصمول ،دار الفكػر ،بيػركن ،د.ط ،د.ن،
جِ ،صُٖٓ.

(ٗ) ينظر في ذلؾ :مصطفى محمػكد ،التموراة .كالدػمبي ،أحمػد ،الييوديمُ ،مكتبػة النيضػة المصػرية القػاىرد ،طُِٖٖٗ ،ـ ،صَِّ،
كما بعدىا .ككافي ،عمي عبد الكاحػد ،اْلسفار المقدسُ في اْلديمان السمابقُ لالسمَلم ،دار نيضػة مصػر ،القػاىرد ،طُُْٗٔ ،ـ،
صٓ ،كما بعدىا.

(َُ) األندلسي ،مكسى بف ميمكف (نَّٔق) ،دَللُ الحائرين ،تحقيؽ :حسف آتام ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرد ،صُِْ.

(ُُ) ينظػػر :األندلسػػي ،مكسػػى بػػف ميمػػكف (ن َّٔق) ،مقدمممُ تفسمميره عمممى المشممناة المسمممى الس مراج) ،د.ط ،د.ن ،صِٔ،
كصِٖ ،حيث ميَّد ليذه القكاعد بقكلو" :أصكؿ دريعتنا كقكاعدىا ثبلث عدرد قاعػدد" (صَِ) ،ثػـ عقػر عمييػا بعػد تماميػا

بقكلػػو" :كاذا اختمػػن لمدػػخص الييػػكدم قاعػػدد مػػف ىػػذه القكاعػػد فقػػد خػػرج مػػف األمػػة ككفػػر باألصػػكؿ كيتسػػمى ممحػػد كزنػػديؽ"،
[ينظر :السراج ،صَّ–ُّ].

(ُِ) تنسر ىذه الفرقة إلى زعيميا دمعكف بف يعقكر ،انقرضن ىذه الفرقة كلـ تدتير ،لذلؾ لـ أجد ليا ترجمػة تفصػيمية فػي كتػر
الفرؽ كاألدياف ،كاف كانن أفكارىا انتقمن إلى ميرىـ مف فرؽ الييكد كطكا فيـ كما بينن.

(ُّ) نسبة إلى زعيميا عناف بف داككد أحد عمماء الييكد في بغداد في عيد الخميفػة المنصػكر (ْٕٕٕٓٓ-ـ) ،تخػالؼ فرقتػو سػا ر

الييػػكد فػػي السػػبن كاألعيػػاد كينيػػكف عػػف أكػػؿ الطيػػار كالظبػػاء كالسػػمؾ كالج ػراد ،كيصػػدقكف عيسػػى فػػي مكاعظػػو كاردػػاداتو،
كيقكلكف :إنو لـ يخالؼ التكراد البتة بؿ قررىا كدعا الناس إلييا[ ،ينظر :الديرستاني ،محمد بف عبػد الكػريـ (ْٖٓق) ،المممل

والنحل ،دار الكتر العممية ،بيركن ،د.ط ،د.ن ،جِ ،صِّٖ].
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الفواز
(ُْ) مػػف فػػرؽ الييػػكد التػػي ادػػتيرن فػػي القػػرف التاسػػع فػػي العػراؽ ثػػـ انتدػػرن أفكارىػػا فػػي أنحػػاء العػػالـ ،كسػػمكا بػػالق ار يف؛ ألنيػػـ ال

يؤمنكف بالدريعة الدفكية (السماعية) ،كانما يؤمنكف بالتكراد (المقرأ) فقط ،حيث "جعمكا النص المقدس المكتكر (العيد القديـ)
المرجع األكؿ كاآلخر في األمكر الدينية كافة ،كالمنبع لكػؿ عقيػدد كقػانكف"[ ،ينظػر :المسػيرم؛ عبػد الكىػار محمػد ،موسموعُ
الييود والييوديُ والصييونيُ ،دار الدركؽ ،القاىرد ،طُُٗٗٗ ،ـ ،جٓ ،صَّّ].

(ُٓ) نسػػبة إلػػى زعيميػػا أبػػي عيسػػى إسػػحاؽ بػػف يعقػػكر األصػػفياني ،قيػػؿ :إف اسػػمو عكفيػػد الػػكىيـ ،أم :عابػػد اهلل ،كػػاف فػػي زمػػف
المنصكر ،كبدأ دعكتو في زمف آخر ممػكؾ بنػي أميػة :مػركاف بػف محمػد ،قػاؿ ابػف حػزـ" :يقكلػكف :بنبػكد عيسػى ابػف مػريـ...،

كيقكلػػكف :إف محمػػدان  نبػػي أرسػػمو اهلل تعػػالى بد ػ ار ع الق ػرآف إلػػى بنػػي إسػػماعيؿ [ ،"ينظػػر :ابػػف حػػزـ؛ عمػػي بػػف أحمػػد

(ْٔٓق) ،الفصممممل فممممي الممممممل واْلىممممواء والنحممممل ،دار الكت ػػر العممي ػػة ،بي ػػركن ،طَُِِْ ،قُٗٗٗ/ـ ،جُ ،صُُٖ.
كالديرستاني ،الممل والنحل ،جِ ،صِّٗ].

(ُٔ) ينظر :البخػارم ،عبػد العزيػز بػف أحمػد (نَّٕق) ،كشمف اْلسمرار عمن أصمول فخمر اْلسمَلم البمزدوي ،دار الكتػر العمميػة،
بيػركن ،طُُُْٖ ،قُٕٗٗ/ـ ،جّ ،صِّٔ .كاآلمػدم ،عمػي بػػف محمػد (نُّٔق) ،اْلحكمام فممي أصمول اْلحكممام ،دار

الصػ ػػميعي ،الريػ ػػاض ،طُُِْْ ،قََِْ/ـ ،جّ ،صُّْ .كابػ ػػف حػ ػػزـ ،الفصممممل فممممي الممممممل واْلىممممواء والنحممممل ،جُ،

صُُٖ.

(ُٕ) ينظػػر :الزرقػػاني ،محمػػد بػػف عبػػد العظػػيـ ،مناىممل العرفممان فممي عممموم القمرآن ،دار المعرفػػة ،بيػػركن ،طَُُِْ ،قُٗٗٗ/ـ،
جِ ،صٖٖ .كالتفتػػازاني ،مسػػعكد بػػف عمػػر (نّٕٗق) ،شمممرح المقاصممد ،عػػالـ الكتػػر ،بيػػركن ،طُُِْٗ ،قُٖٗٗ/ـ،
جٓ ،صّْ .كالبخارم ،كشف اْلسرار ،جّ ،صِّٕ.

(ُٖ) ينظر :الزرقاني ،مناىل العرفان في عموم القرآن ،جِ ،صٖٖ .كالبخارم ،كشف اْلسرار ،جّ ،صِّٕ .كالتفتازاني ،شرح
المقاصد ،جٓ ،صْْ.

(ُٗ) ينظػػر :الزرقػػاني ،مناىممل العرفممان فممي عممموم الق مرآن ،جِ ،صَٗ .كابػػف حػػزـ ،الفصممل فممي الممممل واْلى مواء والنحممل ،جُ،
صُُٖ .كالبخارم ،كشف اْلسرار ،جّ ،صِّٕ .كاآلمدم ،اْلحكام في أصول اْلحكام ،جّ ،صُْٖ.

(َِ) سفر التثنية ،اإلصحاح (ْ) ،الفقرد (ِ).

(ُِ) سفر التثنية ،اإلصحاح (ِٗ) ،الفقرد (ِٗ).
(ِِ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (َْ) ،الفقرد (ٖ).
(ِّ) اإلصحاح (ْ) ،الفقرد (ُ).

(ِْ) اآلمدم ،اْلحكام في أصول اْلحكام ،جّ ،صُّٔ .كينظر :الجرجاني؛ عمي بف محمد (نُٖٔىػػ) ،التعريفات ،دار الكتػر
العممية ،بيركن ،د.طُُْٔ ،ىػُٗٗٓ/ـ ،صّْ.

(ِٓ) ينظ ػػر :اب ػػف دري ػػد ،جميمممرة المغمممُ ،جُ ،صَّّ .كالص ػػاحر ب ػػف عب ػػاد ،المحممميط فمممي المغمممُ ،جٗ ،صّّٕ .كالج ػػكىرم،
الصمممحاح ،جٔ ،صِِٖٕ .كاب ػػف ف ػػارس ،معجمممم مقممماييس المغمممُ ،جُ ،صُِِ .كالكف ػػكم ،أب ػػك البق ػػاء أي ػػكر ب ػػف مكس ػػى

(نَُْٗىػ ػػ) ،الكميمممات ،مؤسس ػػة الرس ػػالة ،بي ػػركن ،طُُِْٗ ،ىػ ػػُٖٗٗ/ـ ،صِِْ .كالزبي ػػدم ،تممماج العمممروس ،جُٗ،
صُٖٗ.َُٗ-

(ِٔ) ينظر :ابف ميمكف ،السراج ،صِٔ ،كصِٖ ،ورسالتو إلى ييود اليمن المعروفُ ب" :الرسالُ اليمنيُ" ،صّٖ ،كصْٓ.

(ِٕ) ينظر :ابػف ميمػكف ،دَللمُ الحمائرين ،صٔ .ٕ-كديك اريػن ،كؿ كايريػؿ (ن ُُٖٗـ) ،قصمُ الحضمارة ،ترجمػة :محمػد بػدراف،
بيركن ،د.ط ،د.ن ،جُْ ،صُِٔ.ُِٕ-

(ِٖ) ينظر :ابف ميمكف ،دَللُ الحائرين ،صَُ.ُُ-
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(ِٗ) ينظر :ابف ميمكف ،الرسالُ اليمنيُ ،عنكاف" :مكسى كنبكتو" ،صٓٓ.ٓٔ-

(َّ) ينظر :مكسى بف ميمكف ،الرسالُ اليمنيُ ،عنكاف "النبي محمد" ،صْْ.ْٓ-
(ُّ) ينظػػر :زيػػد ،مصػػطفى السػػيد بػػدر ،النسممخ فممي الق مرآن الكممريم ،دار الكفػػاء ،مصػػر ،طَُّْٔ ،قُٖٕٗ/ـ ،جُ ،صِٖ.
كاسػػماعيؿ ،دػػعباف محمػػد ،نظريممُ النسممخ فممي الش مرائع السممماويُ ،دار السػػبلـ ،القػػاىرد ،طَُُْٖ ،قُٖٖٗ/ـ ،صِٖ.
كالتفتازاني ،شرح المقاصد ،جٓ ،صّْ ،كالبخارم ،كشف اْلسرار ،جّ ،صِّٔ.

(ِّ) ينظر :مكسى بف ميمكف ،الرسالُ اليمنيُ ،عنكاف" :معايير نبكية" ،صْٓ.

(ّّ) يراجع :التفتازاني ،شرح المقاصد ،جٓ ،صْٓ .ْٔ-كالزرقاني ،مناىل العرفان ،جِ ،صُٖ ،كصٓٗ.
(ّْ) ينظر :أتينجر ،صمك يؿ ،سمسمة عالـ المعرفة" ،الييمود فمي المبَلد اْلسمَلميُ" ،ترجمػة :د .جمػاؿ الرفػاعي ،المجمػس الػكطني
لمثقافة كالفنكف كاآلدار ،الككينُٗٗٓ ،ـ ،صْٔ ،نقبلن عف :مكسى بف ميمكف ،تثنيُ التوراة.

(ّٓ) ينظر :الرسالُ اليمنيُ ،عنكاف "بداران كانذاران" ،صّٔ.

(ّٔ) ينظر :الزرقاني ،مناىل العرفان ،جِ ،صٖٖ .كالتفتازاني ،شرح المقاصد ،جٓ ،صْْ.
(ّٕ) اآلمدم ،اْلحكام في أصول اْلحكام ،جّ ،صُْْ.
(ّٖ) الزرقاني ،مناىل العرفان ،جِ ،صٖٗ.

(ّٗ) التفتازاني ،شرح المقاصد ،جٓ ،صْْ.

(َْ) ينظر :الزرقاني ،مناىل العرفان ،جِ ،صَٗ .ُٗ-كاسماعيؿ ،نظريُ النسخ ،صّّ.
(ُْ) الجكيني؛ عبد الممؾ بف عبداهلل (نْٖٕق) ،اْلرشاد إلى قواطع اْلدلُ في أصول اَلعتقاد ،مؤسسة الكتػر الثقافيػة ،بيػركن،
طُُّْٔ ،قُٗٗٔ/ـ ،صِِٖ .كينظػػر :كال ػرازم ،محمػػد بػػف عمػػر (ن َٔٔق) ،اْلربعممين فممي أصممول الممدين ،تحقيػػؽ:
أحمػػد حجػػازم السػػقا ،مطبعػػة الكميػػان األزىريػػة ،القػػاىرد ،طَُُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ ،جُ ،صّْٔ .كالغ ازلػػي ،المنخممول فممي

تعميقات اْلصول ،تحقيػؽ :د .محمػد حسػف ىيتػك ،دار الفكػر ،دمدػؽ ،طََُِْ ،ىػػَُٖٗ/ـ ،صٕ .ٖ-كالتفتػازاني ،شمرح

المقاصد ،جْ ،صِِٖ.

(ِْ) الزرقاني ،مناىل العرفان ،جِ ،صَٖ.

(ّْ) ينظر :البخارم ،كشف اْلسرار ،جّ ،صِّٗ.َِْ-
(ْْ) القاضػي ،عبػػدالجبار بػػف أحمػد (ن ُْٓق) ،شممرح اْلصممول الخمسممُ ،دار إحيػاء التػراث العربػػي ،بيػػركن ،طُُِِْ ،قََُِ/ـ،
صّْٗ.

(ْٓ) ينظر :جار اهلل؛ مكسى ،الوشيعُ في نقد عقائد الشيعُ ،سييؿ أكادمي ،الىكر ،طَُّّْ ،قُِٖٗ/ـ ،صُُّ.
(ْٔ) اإلصحاح (ُ) ،الفقرد (ُّ).

(ْٕ) سفر التككيف ،اإلصحاح (ٔ) ،الفقران (ٓ– ٕ).

(ْٖ) سفر الخركج ،اإلصحاح (ِّ) ،الفقران (ٗ.)ُْ-
(ْٗ) اإلصحاح (ُِ) ،الفقرد (ُٓ).

(َٓ) اإلصحاح (ُٓ) ،الفقران (َُ ،)ُُ-كينظر :اإلصحاح (ُٓ) ،الفقرد (ّٓ).
(ُٓ) سفر إرميا ،اإلصحاح (ُٖ) ،الفقران (ٕ.)َُ-
(ِٓ) سفر إرميا ،اإلصحاح (ُٓ) ،الفقرد (ٔ).

(ّٓ) لمكقكؼ عمى المزيد مف النصكص ،ينظر :سفر التكوين؛ اإلصحاح (ُ) ،الفقران ،)ُِ-َُ( :كالفقران ،)ُِ ،ُٖ( :كميرىا.
(ْٓ) ينظر :القس أنطكنيكس فكرم ،كالقمص تادرس يعقكر ،شرح الكتاب المقدس؛ العيد القديم ،تفسير سفر التثنيُ ،لنفس اإلصحاحيف
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الفواز
كنفس الفقرتيف المدار إلييما ،عمى الدبكة العنكبكتية.)st-takla.org( :
(ٓٓ) ي ارجػع فػػي ذلػػؾ :الكتمماب المقممدس "كتممب الشممريعُ الخمسممُ" ،مممدخل إلممى الكتمماب المقممدس ،مػػف الترجمػػة الفرنسػػية المسػػككنية،
إصدار الرىبانية اليسكعية ،دار المدرؽ ،بيركنُٖٗٓ ،ـ .كافي ،عمي عبػد الكاحػد ،اْلسمفار المقدسمُ فمي اْلديمان السمابقُ

لالسَلم ،صُٔ .ُٖ-كعبد المجيد ،كاثؽ عبد الػرزاؽ ،تحريمف الييمود لمكتماب المقمدس "التموراة" دراسمُ موضموعيُ ،بحػث

مندكر في مجمة جامعة األنبار لمعمكـ اإلسبلمية ،المجمد (ّ) ،العدد (ُِ)َُُِ ،ـ.

(ٔٓ) سفر إرميا ،اإلصحاح (ُّ) ،الفقران (ُّ .)ّّ -

(ٕٓ) رسالة بكلس إلى العبرانييف ،اإلصحاح (ٖ) ،الفقران (ٖ .)َُ -
(ٖٓ) رسالة بكلس إلى العبرانييف ،اإلصحاح (ٖ) ،الفقرد (ُّ).
(ٗٓ) سفر المزامير ،اإلصحاح (َُُ) ،الفقرد (ْ).

(َٔ) سفر زكريا ،اإلصحاح (ٔ) ،الفقرتاف (ُِ.)ُّ ،
(ُٔ) متى ،اإلصحاح (ِِ) ،الفقرتاف (ُْ.)ِْ ،

(ِٔ) رسالة بكلس إلى العبرانييف ،اإلصحاح (ٕ) ،الفقران (ُُ .)ُٖ -

(ّٔ) ينظر :سفر التككيف ،اإلصحاح (ِٗ) ،الفقران (ُٓ  ،)ّٓ -كتفسير القمص تادرس يعقكر عمى الكتػار المقػدس لقصػة الػزكاج
ىذه؛ حيث يقكؿ" لـ تكف الدريعة بعد قد سممن التي حرمن الزكاج بأختيف".

(ْٔ) سفر البلكييف ،اإلصحاح (ُٖ) ،الفقرد (ُٖ).

ػن أىبًيػ ًػو أىك بًٍنػ ً
يختًػ ًػو بًٍنػ ً
ػكف مػ ٍػف ىي ٍ ً
يمػ ًػو" ،كسػػفر
ػن أ ّْ
ػع أ ٍ
ٍ
ض ػطىجعي ىمػ ى
"م ٍم يعػ ه ى
(ٓٔ) ينظػػر :سػػفر التثنيػػة ،اإلصػػحاح (ِٕ) ،الفق ػرد (ِِ)؛ كفييػػا :ى
كد ًد ًفػي ا ٍلب ٍي ً
ػن
ؾ أ ٍىك بًٍن ًن أ ّْ
يم ى
ؾ بًٍن ًن أىبًي ى
يختً ى
"ع ٍكىردى أ ٍ
ؾ ،ا ٍل ىم ٍكلي ى
ى
البلكييف ،اإلصحاح (ُٖ) ،الفقرتاف (ٗ)ُُ ،؛ كفييما عمى التكالي :ى
ً
كد ًد ىخ ً
ؾ".
يختي ى
كد ًد ًم ٍف أىبًي ى
ام ىأرًىد أىبًي ى
ؾ الى تى ٍك ًد ٍ
ار نجا ،الى تى ٍك ًد ٍ
ؼ ىع ٍكىرتىيىا إًَّنيىا أ ٍ
ؾ ا ٍل ىم ٍكلي ى
أ ًىك ا ٍل ىم ٍكلي ى
ؼ ىع ٍكىرتىيىا" ،ى
"ع ٍكىردى بًٍنن ٍ
(ٔٔ) سفر الخركج ،اإلصحاح (ٔ) ،الفقرد (َِ).

(ٕٔ) سفر البلكييف ،اإلصحاح (ُٖ) ،الفقرد (ُِ) ،كالسفر نفسو ،اإلصحاح (َِ) ،الفقرد (ُٗ).
(ٖٔ) سفر التثنية ،اإلصحاح (ِّ) ،الفقرد (ِ).

(ٗٔ) سفر الخركج ،اإلصحاح (ُّ) ،الفقرد (ُٓ).
(َٕ) سفر التككيف ،اإلصحاح (ٗ) ،الفقرد (ّ).

(ُٕ) ينظر :سفر البلكييف ،اإلصحاح (ُُ) ،الفقران (ْ ،)ٖ-كما بعدىا.
(ِٕ) ينظر :سفر التثنية ،اإلصحاح (ِْ) ،الفقران (ُ– ّ).

(ّٕ) سفر متى؛ اإلصحاح (ُٗ) ،الفقرتاف (ٖ ،)ٗ ،كينظر :اإلصحاح (ِّ) ،الفقرد (ّٓ).
(ْٕ) سفر التككيف ،اإلصحاح (ُٕ) ،الفقرد (َُ) ،كينظر :الفقرتيف (ُِ.)ُّ ،

(ٕٓ) ينظر :اإلصحاح (ِ) ،الفقران (ِٓ – ِٗ) ،كرسالتو إلى أىؿ مبلطية ،اإلصحاح (ٓ) ،الفقرد (ِ).

(ٕٔ) كلمزيد مف األمثمة كالدػكاىد ،ينظػر :األندلسػي ،السػمكأؿ بػف يحيػى (نَٕٓق) ،بمذل المجيمود فمي إِفحمام الييمود ،دار القمػـ،
دمد ػػؽ ،طَُُُْ ،قُٖٗٗ/ـ ،صُِ .ّّ-كالين ػػدم ،رحم ػػة اهلل ب ػػف خمي ػػؿ (نَُّٖق) ،إظيممممار الحممممق ،دار الكت ػػر

العممية ،بيركن ،طُُُّْ ،قُّٗٗ/ـ ،صُِّ.ِْٔ-

(ٕٕ) ينظػػر :القمػػص تػػادرس يعقػػكر ،كالقػػس أنطكنيػػكس فكػػرم ،شممرح الكتمماب المقممدس "العيممد القممديم" ،ليػػذه المكاضػػع المػػذككرد
كالمدار إلييا بالسفر كاإلصحاح.

(ٖٕ) ينظر :الزرقاني ،مناىل العرفان ،جِ ،صْٗ( ،بالتصرؼ).
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(ٕٗ) يراجع :التفتازاني ،شرح المقاصد ،جٓ ،صْٓ .ْٔ-كالزرقاني ،مناىل العرفان ،جِ ،صُٖ ،كصٓٗ.

(َٖ) ينظر :الزرقاني ،مناىل العرفان ،جِ ،صٓٗ .كينظر :ندا ،محمػد محمػكد ،النسمخ فمي القمرآن بمين المؤيمدين والمعارضمين،
الدار الغربية لمكتار ،القاىرد ،طُُُْٕ ،قُٗٗٔ/ـ ،صُّ.

(ُٖ) ينظػػر :زيػػد ،مصػػطفى السػػيد بػػدر ،النسممخ فممي الق مرآن الكممريم ،دار الكفػػاء ،مصػػر ،طَُّْٔ ،قُٖٕٗ/ـ ،جُ ،صِٖ.

كاسػػماعيؿ ،دػػعباف محم ػد ،نظريممُ النسممخ فممي الش مرائع السممماويُ ،دار السػػبلـ ،القػػاىرد ،طَُُْٖ ،قُٖٖٗ/ـ ،صِٖ.
كالتفتازاني ،شرح المقاصد ،جٓ ،صّْ .كالبخارم ،كشف اْلسرار ،جّ ،صِّٔ.

(ِٖ) سفر التثنية ،اإلصحاح (ّّ) :الفقرد (ِ).

(ّٖ) سفر حبقكؽ ،اإلصحاح (ّ) ،الفقرتاف (ّ.)ْ ،

(ْٖ) سفر التثنية ،اإلصحاح (ُٖ) ،الفقرتاف (ُٖ.)ُٗ ،
(ٖٓ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ٗ) ،الفقرد (ٔ).

(ٖٔ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ُِ) ،الفقرد (ُّ).
(ٕٖ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ِْ) ،الفقرد (ُ).
(ٖٖ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ِْ) ،الفقرد (ْ).
(ٖٗ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ِْ) ،الفقرد (ٔ).

(َٗ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ِْ) ،الفقرتاف (ُُ.)ُِ ،

(ُٗ) ينظر :النسخة اإللكتركنية عمى الدبكة العنكبكتية.(www.st-takla.org( :
(ِٗ) الحمكم ،ياقكن بف عبد اهلل الركمي (ن ِٔٔىػ) ،معجم البمدان ،دار صادر ،بيركن ،د.طُّٕٗ ،قُٕٕٗ/ـ ،جْ ،صِِٓ.
(ّٗ) الحميرم ،جماؿ الديف عبداهلل الطير (ن ْٕٗق) ،النسبُ إلى المواضع والبمدان ،صْْٗ.

(ْٗ) ينظر :الدرقاكم ،محمكد ،محمد فمي بشمارات اْلنبيماء ،صُْ ،كجػاء فػي قػامكس:)Strong's Hebrew Bible Dictionary( :
"أف فاراف في صحراء العرر ،حيث يقكؿ ،"Paran, a desert of Arabia" :صُُّْ.

(ٓٗ) سفر التككيف ،اإلصحاح (ُِ) ،الفقرتاف (َِ.)ُِ ،

(ٔٗ) ينظر :سفر التككيف ،اإلصحاح (ُٔ) ،الفقرد (ُٓ) .كينظر :السمكأؿ ،بذل المجيود في إِفحام الييود ،صٗٔ.
(ٕٗ) ينظر :السمكأؿ ،بذل المجيود في إفحام الييود ،صٗٔ( ،بالتصرؼ).
(ٖٗ) سفر التككيف ،اإلصحاح (ِٓ) ،الفقران (ُٔ.)ُٖ -

(ٗٗ) ينظر :النسخة اإللكتركنية لقامكس الكتار المقدس.)http://www.injeel.com/Kamous.aspx( :
(ََُ) ينظػػر :سػػفر التكػػكيف ،اإلصػػحاح (ِٓ) ،الفقػرد (ُّ) ،كالمبػػاركفكرم ،صػػفي الػػرحمف ،الرحيممق المختمموم ،قطػػرُِْٖ ،قََِٕ/ـ،
صَِ .كينظػ ػػر  :كممػ ػػة (قيػ ػػدار) ،النسػ ػػخة اإللكتركنيػ ػػة لقػ ػػامكس الكتػ ػػار المقػ ػػدس أك دا ػ ػرد المعػ ػػارؼ الكتابيػ ػػة المسػ ػػيحيةst-( :

.)takla.org

(َُُ) ينظر :المباركفكرم ،الرحيق المختوم ،صَِ.

(َُِ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ُِ) ،الفقرتاف (ُّ.)ُْ ،
(َُّ) سفر حبقكؽ ،اإلصحاح (ّ) ،الفقرد (ّ).

(َُْ) ينظر :سفر التككيف ،اإلصحاح (ِٓ) ،الفقرد (ُٓ).

(َُٓ) ينظر :النسخة اإللكتركنية لقامكس الكتار المقدس.)http://www.injeel.com/Kamous.aspx( :
(َُٔ) سفر التككيف ،اإلصحاح (ُٔ) ،الفقرتاف (ُُ.)ُِ ،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ علي الفواز
(َُٕ) سفر التثنية ،اإلصحاح (ُٖ) ،الفقران (ُٓ – ُٖ).
(َُٖ) ينظر :القمص عبد المسيح بسيط ،ىل تنبأ الكتاب المقدس عن نبي آخر يمأتي بعمد المسميح ،الفصػؿ ال اربػع ،مػف ىػك النبػي المثيػؿ
بمكسى ،طََُِْ ،ـ ،صْٓ ،كصُٓ.

(َُٗ) سفر التثنية ،اإلصحاح (ُٖ) ،الفقرتاف (ُٕ.)ُٖ ،
(َُُ) سفر أعماؿ الرسؿ ،اإلصحاح (ّ) ،الفقرد (ِِ).
(ُُُ) سفر أعماؿ الرسؿ ،اإلصحاح (ٕ) ،الفقرد (ّٕ).
(ُُِ) ينظػػر :السػػقا ،أحمػػد حجػػازم ،البشممارة بنبمممي اْلسمممَلم فممي التممموراة واْل نجيمممل ،دار البيػػاف العربػػي ،القػػاىردُٕٕٗ ،ـ ،جُ،
صِِٗ.َِّ-

(ُُّ) سفر التثنية ،اإلصحاح (ّْ) ،الفقرد (َُ).
(ُُْ) سفر التثنية ،اإلصحاح (ّْ) ،الفقرد (َُ).

(ُُٓ) إنجيؿ متٌي ،اإلصحاح (ٓ) ،الفقرد (ُٕ).
(ُُٔ) ينظر :مجمكعة مف رجاؿ الفكر مف المسمميف كالمسيحيف ،مناظرة بين اْلسَلم والنصرانيُ ،الر اسة العامة إلداران البحكث
العممية كاإلفتاء كالدعكد كاإلرداد ،الرياضُُّْ ،قُِٗٗ/ـ ،صَِِ.ُِِ-

(ُُٕ) إنجيػػؿ متػػى ،اإلصػػحاح (ِِ) ،الفقػران (ُْ ،)ْٔ-كينظػػر :إنجيػػؿ مػػرقس ،اإلصػػحاح (ُِ) ،الفقػران (ّٓ ،)ّٕ-كانجيػػؿ
لكقا ،اإلصحاح (َِ) ،الفقران (ُْ.)ْْ-

(ُُٖ) ينظر :إنجيؿ متى ،اإلصحاح (ُ) ،الفقرد (ُ) ،كاإلصحاح (ٗ) ،الفقرد (ِٕ) ،كاإلصحاح (َِ) ،الفقػرد (ُّ) ،كانجيػؿ مػرقس،
االصحاح (َُ) ،الفقرد (ْٕ) ،كميرىا.

(ُُٗ) جنيبر؛ دارؿ ،المسيحيُ ،نشأتيا وتطورىا ،ترجمة :عبد الحميـ محمكد ،المكتبة العصرية ،بيركن ،د .ط ،د.ن ،صّٗ.
(َُِ) إنجيؿ يكحنا ،اإلصحاح (ُ) ،الفقران (ُٗ.)ُِ-

(ُُِ) إنجيؿ يكحنا ،اإلصحاح (ٕ) ،الفقرتاف (َْ.)ُْ ،
(ُِِ) ينظر :السقا ،أحمد حجازم ،البشارة بنبي اْلسَلم في التوراة واْل نجيل ،جُ ،صُِّ.
(ُِّ) إنجيؿ متى ،اإلصحاح (ِّ) ،الفقرتاف (ِ.)ّ ،
(ُِْ) سفر حبقكؽ ،اإلصحاح (ّ) ،الفقرد (ْ).

(ُِٓ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ِْ) ،الفقرد (ُ).
(ُِٔ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ِْ) ،الفقرد (ْ).
(ُِٕ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ِْ) ،الفقرد (ٔ).
(ُِٖ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ِْ) ،الفقرد (ُ).
(ُِٗ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ِْ) ،الفقرد (ٔ).
(َُّ) ركاه أبك عبداهلل الحاكـ النيسابكرم ،في المستدرك عممى الصمحيحين ،كتػار التفسػير ،حػديث رقػـ (ُِّٖ) ،كقػاؿ عنػو" :حػديث
صػػحيح اإلسػػناد كلػػـ يخرجػػاه ،ينظػػر :طبعػػة دار الحػػرميف ،القػػاىرد ،طُُُْٕ ،قُٕٗٗ/ـ ،جِ ،صّّٕ .كالبييقػػي ،أحمػػد

ابف الحسيف ،السنن الكبرى ،كتار السير ،حديث رقـ (ُُّٕٕ).

(ُُّ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ٗ) ،الفقرد (ٔ).

(ُِّ) ينظر :ابف تيمية ،أحمد بف عبد الحميـ (ِٖٕق) ،الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ،تحقيؽ :عمي بػف حسػف كرفاقػو،
طِ ،دار العاصمة ،الرياضُُْٗ ،قُٗٗٗ/ـ ،جّ ،صَْٔ.َْٕ-
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(ُّّ) سفر المزامير ،اإلصحاح (ْٓ) ،الفقران (ِ.)ٓ-
(ُّْ) سفر التثنية ،اإلصحاح (ُٖ) ،الفقرد (ُٗ).
(ُّٓ) سفر إدعيا ،اإلصحاح (ِْ) ،الفقرد (ُٕ).

(ُّٔ) سفر التثنية ،اإلصحاح (ُٖ) ،الفقرد (ُٖ).

(ُّٕ) ينظر :إنجيؿ لكقا ،اإلصحاح (ْ) ،الفقران (ُٔ.)ُٖ-
(ُّٖ) التفتا ازني ،شرح المقاصد ،جٓ ،صْٔ.ْٕ-
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